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Albrecht Hausho f' er wrote the Mo abiter 50nette while contined

in a Nazi prison in Berlin during the last months of WorldWar II.
His arrest resulted from
mav링빠ent

h호g 뇨ld土rect

involvsnent in the resistance

,

which culminated with the July 20 1944

att뺑lpt

on

짧tIer’ s

life.
From 1933 to his arrest Haushofer was

direct~

and

indirect~

’

involved in work aimed at overthrowing Hitler s regime and forming a
new

goverr빼ent.

was

’ inofticial]혼’ appo:뇨lted

Ribbentrop.
파1

Through

hi훨

’

father s friend

, Rudolf'

HeB

, Haushof'er

in 1933 to the Foreign Office under

His effect on German government policies was however nil.

1937 he left the Foreign Office and devoted himself' to his professorial

duties at the University of Berlin.
mov밍nent

Hi s activities with the resistance

under the leadership of Johannes Popitz began during these years.

2

The failure of the 뻐1y， 1944 coup led to the immediate arrest ot all
those who were in the least suspected.

Haushofer fled to Bavaria where

he successful~ avoided detection and arrest until early Dec빼ber， 1944.
He was murdered on April 23

, 1945

by the Nazis.

To a keen observer like Albreoht Haushofer the fact that Ger.m없'1y
was doomed was a foregone conclusion and with his arre홉t he also
realized that the chances of hi훌 얘n 홉urnval were slim.
prison cell he reflected on his life
and his homeland.

,

Alone in his

his family and friends

,

his travels

He brought these reflections to poetic expression in

the Moabit~r So nette.

They represent a poetic monologue

,

a poetic diary

,

whose en다~es recall a variety of personal experiences m밍nariee and
ideas.
For the purpose of this investigation
into categories.
friends

, of

, the

sonnets are divided

In one category the sonnets reflect m밍nories or r뭘nily，

homeland and far- reaching travels.

Hi s deeply felt despair

over the total destruction of Ger.maqy, her lands as well as her tradition ,
constitutes a second categor,y.

Sonnets

referring to his fellow prisoners

as well as to those countless innocent people who suffered under the
t벨’뭘mical.， d$structive hands of the Nazi regime are also 뇨lcluded in

the second groupin홉.
another group.

Hi s passionate longing for free예。1m forms yet

But most import따lt of all are those sonnets which

d않lonstrate the poet t s fundamental personal evolut싫n， in which he comes

to a new and deeper understanding of himself
lng of his fears of death.

,

and an eventual surmount-

From a point of suicide he rises

,

de용pite

recurring de홈pair， to a new~ discovered inner peace and contentment in
the face of certain death.

It is this ’becomin훌’ which speaks mo홉t

3
loudly and most clearly out of the lines of the MOabiter Sonette.
This thesis traces the historical

‘’
Haushofer ’ s

ev밍lts

which lead up to

, through the sonnets as well as
dr뻐atic works , his ’ Weltanschauung.' With this basic
the sonnets are interpreted from a ’biographical ’ st않ldpoint.
this: ·historical, philosophical and biographical interpretation,

Haushofe! s arrest and develops

background
Apart from

the sonnets are investigated

뇨1

regard to poetic form.

is undertaken in order to ascertain
as a means of expression.
lished

~ical

st월ldpoint

a poet.

뇨1

the poet chose the sonnet form

A comparison is made with earlier unpub-

an attempt to

뻐der훌 core

the sonnets from a

Qf form and content and to trace Haushoferts development as

The final chapters or the thesis discuss Haushofer as a polit-

ical poet
critics

works

w함

A discussion

웰ld

summari ze my own thoughts and the

regardin훌

the worth of the sonnets as

thou흩hts

poet!γ 랴lel

of

numerou휠

as a

dOCl삐n훌nt

of the so ott forgotten spirit which moved men like Haushoter to risk
their lives for the belief that justice
prevail.

월ld

freedom could and should
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I :

EINI,EITUNG

Die Moabiter Sonette sind

l1

die letzten Gedichte

Albrecht Haushofers , der sein Leben opferte , weil er
ein Mensch war , [de쿄J die Freiheit uber sein 工 eben stelltee

Aus der Hand des Toten

empfan당 en ，

legen sie

Zeu원nis

ab fur den Geist , der ihn bewegte. If 이
Albrecht Haushofer schrieb
Moabite갚 없묘앉호응 w~hrend

im

Gef~ngnis

Ermordun 린

in Berlin.

am 23. April

I관 aushof‘ ers

di 당 딩O 딩。:nette2

der letzten Tage seines Lebens
Drei Wochen nach Haushofer‘ S

이 945

durch die Gestapo fand

Bruder die Leiche des Dichte:

믿 rummerhaufen

d-er

‘

nicht weit vorn

S

Gef 딘n 윈nis.

김‘uf

einem

In der Hand

des Toten befand sich ein Manuskript , das den ’I ‘itel
Moabiter

뾰끌않훨

trug.

In dem Menschen Albrecht Haushofer
sich rnehrere Talente.

vereini당ten

Er war sowohl Politiker , Staats-

mann , Wissenschaftler , Lehrer‘ , als auch Dichter.
ser

F 설.higkeiten

Jede die--

strebte nach Ausdruck , und jede fand ihn.

이 Titelblatt.

Elanγalet γerlag ，

fJloabi ter 합으nette.
L~. Aufla렐; 꺼9뤘T

(Berlin: IJothar

2Die erste Ausgabe , die 이 945 ohne D8.tum , Veroffent-··
lichungsort oder Verlagsnarne mit Sanktion der arnerikanischen Okkupationsarmee erschien , schlieBt aIle 80 Sonette ,
die der Dichter schrieb , ein.
In der spateI‘ en Ausgabe
vom Jahre 이 946 γom Lothar Blanvalet Verlag in Berlin
wurde das 딩 onett llBombenre원 en ausgelassen. Do. die erste
Aus당 abe wenig bekannt ist , spricht man meistens γon den
79 lYlo abi ter Sonetten.
ll

2

Er glaubte

,

daB

Kunstle工‘

und Gelehrter mit dem Politiker

zusammenarbeiten mtiBten , und in ihm trafen mit einer‘

γer-

einigung der Zielsetzung aIle drei Tatigkeiten zusammen.
Durch seine drei Romerdramen

,

Scipio

,

Sulla und Augustus

,

die im ersten Jahre der nationalsozialistischen Herrschaft
entstanden und auch erschienen , warnte er

γ。 r

der Kata-

strophe , der Deutschland entgegenging. Folgende Worte
schrieb er in dem im Jahre

•

933 erschienenen

Scipi。

:

••• Hi끄ter mir
Liegt alles , was γ 。 n unsern .Ahne끄 kommt.
reh habe es noch ein letztes Mal gesammelt ,
Als Ordnung mir und anderen gesetzt •
•• was nach uns kommt ,
l\1iBachtet MaE und Wissen und Gesetz ,
~
Und sucht nach neuem Weg in neuer Wirrnis./
In seiner Tatigkeit als Professor
seinen Schlilern die wahren Ansichten und

γersuchte
Zie그e

er

des National-

sozialismus zu enthtillen:
Er saB unter 뚫inen Schule짧 und sprach
daγon ， was hinter den Kulissen des NaziRegimes geschah und versuchte , den γ 。 rgang
in seinem ganzen politischen Zusammenhang
zu γerdeutlichen.나
Haushofer benlitzte auch die beschrankte Moglichkeit , als inoffizieller Angestellter des

ausw늄rtigen

Amt es,v-or den kommenden Ereignissen zu warnen:
,

Kassandro hat man mich im Amt genannt ,
3Albrecht Haushofer. Scipio , ein Schauspiel in
flinf Akten. (Berlin: Propyl칩 en γerl효흉-; 1934) S. 2 이등τ
4Rainer Hildebrandt. Wir sind die Letzten. Aus

흐맺 Leben des Wider、 standska쿄뽑eF;합lbrecht 표 aush잖뭘
쿄표d seiner‘-함reunde.(Neuwi-ed
，lBerTin:- MIchael Verlag-;

까칭과9 ，

s. 50-:

5
weil ich , der Seherin von 민 raja gleich ,
die ganze 믿 odesnot γon Yolk und Reich 도
durch bittre Jahre schon γorausgekannt. ./
"Das rein

~1enschliche，

preBt zwischen der

Festi원 keit

Spontane in ihm , das eingeseines tiefsten Wesens und

der Nlichternheit seines Verstands oft schwer zur XuBerung
kam , fand einen Weg in klinstlerischem Gestalten.
Gedicht durfte das reine

Gef딘.hl

1m lyrischen

stromen , und im politischen

Drama wurde das , was ihn bewegte , Bild, Handlung und 1피10 rt. 11 6
Wahrend der schweren und ungewissen Wochen seiner
Gefangenschaft hatte Albrecht Haushofer Zeit , sich seiner
Familie , seiner Heimat , seiner Freunde und der
seiner‘ zahlreichen

묘 eisen

Erf딩‘hrungen

zu erinnern und tiber seine Ge-

fuhle und Einstellung zum Leben im allgemeinen nachzudenken.
Diese Gedanken brachte er in den Moabiter Sonetten
zum Ausdruck.

JYIan spurt in den Sonetten. eine Wahrheit und

eine Klarheit , die nur von einem Menschen kommen konnte ,
der keine Grunde mehr hatte , seine Geflihle zu verbergen.
딩。 wie

Albrecht Haushofers Personlichkeit durch die ausge-

dehnten Reisen und Auseinandersetzung mit der Geschichte
eine entscheidende

Pr딛‘ gung

erfuhr‘, so liefern auch Reise-

eindrUcke , Landschaftserlebnisse und historische Episoden
-

5JLlbrechtt Hausho:F잉 r. Moabiter Gonette. (Berlin:
Lothar Blanvalet Verl딩、 g ， 이 953γτrτ팬l융함끼’합. 69.
6 Carl Jj!. γon Weiz sEicker. ’'Albrecht Haushofer und
die Ju원 end ， 11 in In I\JIell1Sl~ ia~ Albr~cht Hau밤~i>L~. (Herausgegeben von Rolf-rt효캄갚anderr:--τ뚫꿇bu포;‘균:--램놔l딩‘당 Friedrich
Oetinger , 이 948). S. 23.

L+

die Mehrzahl der stofflichen Elemente f딘工i 릅텅 ine Lyrik.

Je--

doch diese realen Landschaftseindrlicke oder Geschehnisse
sind ε‘ leichsam nur ein StUck seltsam schillernden Gla딩 es ，
durch das der Dichter die Tiefen menschlicher Einsamkeit ,
seelischer Problematik oder irdischer Verg‘감nglichkeit hindurchspiegelt.
Der Leser spUrt des Dichters Menschenverstandnis
und MitgefUhl.

Die Versen dieser Sonette zeigen Haushofers

또Irauer 딘~er den Untergang seines Vaterlandes;

aber auBern

sie auch seine 펴berzeugung， daB aus den Ruinen eine
neue Welt wachsen wlirde.
All das zusammen schaffte eine Sammlun닫 Gedichte ,
die heute als Zeugnis des Geistes 원 elten ， der in diesen
tra뭔ischen Jahren eini당 e Menschen bewegte

,

nicht nur ihre

Heimat und die Sicherheit ihrer Familie aufzugeben , sondern ihr eigenes Leben zu opfern , \Teil sie die Freiheit
I,,

und das Recht schatzten und an die Hoffnung glaubten ,
daB aus B5sem wieder 표utes entstehen w단 rde.

II.

DER \r{EG NACH

Tv'l OABIT

Der Weg , cLer schlieBIich

Z,U

Haushofers Verhaftung ,

den lVloabiter Sonetten und seinem Tod fiihrte , begann
wenn man liberhaupt einen Ani‘ angspunkt nennen

]ζann

schon 이 933 , im ersten Jahr der Herrschaft HitIers , als
er von dem Freund seines Vaters Rudolf ReB ganz inoffiziell
als auBenpoliti scher Berater herangezogen::.wurde.
Rudolf ReB schatzte und bewunderte Albrecht Raushofer
sowie dessen Vater sehr.

Obwohl Haushofer

"Judenst핀mml土n 당 II;

war und v‘l ie Rainer Hildebrandt schreibt , einige aus der
,

Partei ihn IT'zur Strecke bringen tl wollten , gelang es HeB ,
liber ihn und die ganze Haushofer Familie ein n 믿 abu

lt

zu

verha ngen.
‘

Zu

di 잉 ser

Zeit sollte Ribbentrop AuBenminister

werden. tlHeE hatte wenig Vertrauen zu dem ehemaligen
Sektreisenden , der in Batde den Posten von Neurath 딘ber
nehmen sollte. rt

이

Daher wollte er unbedingt , daB Albrecht

Raushofer , gewissermaBen als '’ Instruktor" an die Seite
γon

Ribbentrop gestellt wlirde.
Haushofer glaube , BeB sei der bester Vermittler ,

durch den seine Gedanken zur Spitze der Fartei kommen
konnten.

Hildebrandt berichtet aber , seine Einwirkung

auf Hitler und seine Poli tik war gering.
sBnlich ins Gesprach zu kommen ,

이 Hildebrandt ，

s. 52.

원 elang

IVIit Hitler per-

ihm nur selten ,

6

und wenn Haushof’ er seine eigenen

Auffassun당 en

darzu-

stellen begann , fuhrte Hitler haufig das Gesprach auf
die Berichtsform zuruck.
L

Beziehun당 en ~zum

Durch seine

Auswartigen Amt lernte

Haushofer in diesen Jahren einfluBreiche Englander kennen.
Seine ausgezeichnete Beherrschung der englischen Sprache ,
seine Art , deutsche Probleme verstandlich zu machen

,

und seine hervorragende Kenntnis der Geschichte Englands ,
erweckten in England S'ympathie und groBes Interesse.
Die Beziehungen , die er wahrend dieser Zeit anknupf‘te ,
sollten ihm spater nutzlich sein , 8.1s er in den Kreis der
Widerstandsbewegun
당

묘 ibbentrop

eintrat.

war nicht blind fur Haushofers Feind-

schaft gegen denNationalsozialismus und tat sein Moglichstes ,
Haushofer bei Hitler zu diskreditieren , HeB und Weidemann
jedoch sprachen sich sehr positiv uber Haushofer aus.
Wahrend dieser Zeit entstand Haushofers zweites
Romerdrama Sulla

(이 936).

Die Angst , in der er

v펴hrend

dieser Zeit lebte , daB Hitler ihn gegen seinen Willen zum
AuBenminister ernennen konnte , schilderte er in diesem
Drama durch die TItigur des Zosias , eines weisen griechischen Lehrers.

Zosias wurde von dem

Sulla gezwungen , ein hohes Amt zu

r~mischen

Diktator

ubernehme끄.

!’ Dnd Ihr γerlangt ， daB ich der Jugend Roms ,
Aus meinem Leben , nicht aus meinem Wissen ,
Das geben soll , was sie fur Euren Dienst

i놀

?
Zugleich befahigt und gef‘ligig macht. ,, 2
Uber diese rJ1 6 gli chke it schreibt Rainer Hildebrandt:
Ich habe mit .A lbrecht H.aushofer nie darliber
gesprochen , ob er damals den Posten eines
.AuBenministers ••• libernommen hatte. Sein
Ehrgeiz h 당 tte ihn zuletzt dazu getrieben ,
nach einer schuldigmachenden Stellung unter
einer Regierung zu streben , deren Katastrophen
Endear jedem seiner nahen Freunde bewies.
Dieser Mann , den man sich als Hassenden nicht
vorstellen konnte , zeigte eine so abgrundtiefe Feindschaft , daB mancher spurte , sie
wurde sein Schicksal werden. Dnd doch glaube
ich , daB Baushofer den .A uBenministerposten
aus der Erwartung , Lawinenrutsche verhinder‘n
zu konnen , tibernomme끄 h 합tte • .?
Zu dieser Zeit fanden auch die Olympischen Spiele:
ln Berlin statt. Spater

erinne工'te

sich der Dichter an die-

se Ufestlichen tl Spiele , die yom Nationalsozialismus zur
Verherrlichung selnes Regimes miBbraucht wurden , und er
verwendete

S 그_8

des geheiligten

als Thema dreier Sonette。 lympischen

Feuers wird

Der MiBbrauch
fii工i

Haushofer zu

elnem Symbol des VJeltbrandes , der zur Entstehungszeit dieser Gedichte schon manches Land verzehrt hatte.
Vision der Fackel
Ein Mannesleib 끼Ton Adel , MaB und Schwung
vollendet eines Feuers Fackelzug ,
das man aus Griechenland nach Norden trug ,
als Licht olympischer Erinnerung.
In jenem Hain der Saulen und der Baume ,
wo Gotterzeugung durch die Zeiten webt ,
entsprang die 工， euchte. Hute sie , wer lebt
2 .A lbrecht Haushofer. Sulla , 뀔in
flinf Akten. (Berlin: Propyl늄 en γer닙돕，

←촬i

52.

↑|川 U川 m 川川U川네이네川내 니”「미니니
υ川
11 jjljμl1「jhUν1

3Hildebrandt , S.

8

In jeder Leuchte zucken

Flammentr쉰ume •••

Durch viele L 장nder nahm es seinen Lauf_
das Feuer , das , in Griechenland entzundet ,
Jahrtausenden γon Geist und Spiel geklindet
zwingt ihr dem Feuer eine Knechtschaft auf?
Es zischt und sprliht , wie man ’ s in Banden halt.
TIie Fackel flackert. Lodern - wird dieWelt.4
Haushofer erkannte die Maske , die da s. echte Gesicht des flwiedergebor、enen ll Deutschlands verbarg und
diese Erkenntnis auBert er in dern Sanett
Fest.

1t

t

’Olympisches

In diesem Gedicht benlitzte der Dichter das

!’ hochgestrahlte

Licht tT der 01강mpischen Fackel und den

lauten Glanz des Festes als Symbol fur die Blindheit
und Torheit des deutschen Volkes. Geblendet γon Torheit uIld Rausch des Augenblicks sah das vdlk die gterne nieht , die die 'schwarze Zukunft symbolisierten.
Olympisches Fest
Mit einem Dom von hochgestrahltem Licht
begannen sie das letzte ihrer Feste.
Der Hochmut freute sich der stalzen Geste:
Man sah γ。 r lauter Glanz die Sterne nicht.
Gelost γon aller Tage bunten Sorgen ,
bestaunte man der Jugend Marsch und Spiel ,
bewunderte der GriecLenfackelZiel , ~
,
im Leuchten dieses Kuppelscheins g 강 bor원 en ，
Mich tauschte dieser helle Zauber nicht.
leh sah die Krafte , die so milde schienen_
dem grauenhaftesten der Kriege dienen.
’
’

Ieh kannte wie die Maske das Gesicht.
sich zum Spielen Schar urn Schar g~reiht:
Die ganze Jugend ist dem Tod geweiht~~
D후 e

1m Sommer‘

•

937 trat Haushofer eine mehrmonatige

4Haush-~f-e;~ Moabi ter S:bnette , S. 35.
5Ibid • , S. 34.

11

9
Informationsreise durch Ostasien an.
fur ihn personlich ho chste Bedeutung.
ihm cler Orient durch die vielen
Vaters bekannt.

Diese 묘 eise hatte
Eigentlich v,lar‘

Erzεihlun띈 en

selnes

Schon als Kind hatte die orientalische

Philosophie und Lebensart auf ihn gro요 en Einflu않.

Aus

der Quelle der morgenlandischen Geschichte , Volkslegende
und Philosophie nahm er den Stoff fur mehrere Gedichte ,
unter anderem fur das Thema seines dramatischen Gedichtes ,
Chinesis.che Legende. Den EinfluB der stoischen Philosophie
des Orients·auf Haushofer sieht man klar im fo iligenden Sonett.
‘

Seine eigene Wortwahl sagt am besten , wie er nach Hoffnung
und Trost in einer‘ ph~losophischen Religion des Orients
--’’ Ili----ι

gesucht hat.

,

die Seele lasend aus der Dinge Schein ,
will Buddha sie aus allem Leiden heben ζ
dem Lotos f딘hI ich l~chelnd ihnent휩 chweben.'-'
Sehr bald nach der Rlickkehr aus dem Fernen Osten
im Fruhjahr 이 938 wurde Haushofer politisch vollig ausgeschaltet.

Teilweise wegen des Bruchs mit Ribbentrop

6 Ibid • , S.

훨늪

25.

j ”tljij

‘

깨니

Om IVIani Padme Hum
I표 eut nacht \;J ar mir ein andres Bildnis nah:
So mild und still , so friedevoll und fern
wie ein Geschenk 'von einem andern Stern.
Der gro 묘 e Budc1ha γon Kamakura.
Aus einem Hain 끼Ton Kirschenblliten schaut
er auf das Fischerdorf und bleibt gelassen ,
ob Kinderlac~en spielt in seinen Gassen ,
ob Weltenmeer darliber Sturme bra ute
Er kennt kein Zlirnen , kein Verzv\Teifeltsein ,
und lehrt nur eines: wie man sich versenke ,
den Einzelwillen in die Allheit lenke

이O

un o.. wahrscheinlich auch , weil er wuBte , daB seine Warnung nicht gehort undnicht beacht.et werden wiirde , schied
er aus dem Auswartigen Amt aus.
Wahrend dieser Jahr‘ e forderte Albrecht Haushofer
auch seinen Beruf als Lehrer un o.. Wissenschaftler. 1m
Jahre

이 933

wurde er Dozent un o.. Leiter des Geopolitischen

Seminars der Berliner Hochschule fUr Politik. Nach dem
Verlassen seiner akt. iven politischen Tatigkeit , widmete
er sieh ganz seinen Schulern un o.. seinen wissenschaftlichen
Arbeiten. Hildebrandt , der damals einer seiner Schuler
war ,· schrieb liber d. en Lehrer Haushofer:
Schon damals mochte er geahnt haben , daB
dieses nieht nur die gestaltendste 칩uBere ，
sondern aueh die wiehtigste innere Station
seines Lebens sein wlirde. Wahl warKopf un o..
Wille zum Wissensehaftler un o.. Politiker berufen aber der Mensch war zum Lehrer un o..
Freund - das eine untrennbar von dem a끄 de
ren - gebore끄 .7

,

Mit dem Ausbrueh des Krieges trat Haushofer neuerdi끄 gs

in das Auswartige Amt

ei끄.

Dieses Mal arbeitete er

in der Informationsabteilung , wobei er besonders fur geographisehe un o.. Volkstumsfragen herangezogen wurde.
1m Jahre

이 9μo

sehl。묘

sieh

Albr~cht

Haushofer dem

Kreis des Widerstands an. Dureh seinen Bekannten , Karl
IJangbehn , lernte er das Haupt des Kreises , Johannes Popitz ,
den ehemaligen preuBischen Finanzminister ,

ke 끄nen.

Durch

Popitzes Vermittlung kam Haushofer in den Personenkreis
der MittwQehsgesellsehaft. Zu dieser Gesellsehaft

7 Ibid • , S. 50.

gehorte끄

이이

etwa

•

5

M 감nner

aus allen Geistesgebieten. TInter:' ihnen

waren: Dr. Carl-Friedrich Gordeler , ehemaliger Oberburgermeister

γon

Leipzig; der ehemalige Generaloberst Erwin

von Witzleben; Generaloberst Ludwig Beck , der 1938 aus
Protest

ge 당 en

die Nationalsozialisten sein Amt niederge-

legt hatte; Erwin Planck , Sohn des
Max Planck; Ulrich

γ。 n

bertihmte끄

Physikers

Hassel , einer der bedeutendsten

deutschen TIiplomaten; Peter Graf Yorck von Wartenburg
und Fritz τron der Schulerlberg- 8
Es war die Hoffnung dieser Manner , eine Verbindung
zWischen den zivilen

Widerstandsk섭mpfern

und dem Milita r
‘

herzustellen und eine wirksame Verschworung zu bilden ,
die nicht nur die nationalsozialistische Regierung sturzen , sondern eine neue Regierung formen sollte.
Als Haushofer zu dieser Gruppe kam , war es sicher ,
daB·das Hitler-Regime auf legalem Wege nicht mehr beseitigt werden konnte. "AIle Versuche

,

auf legale W·eise mit

dem Regime fertig zu werden , sind erschopft. Jetzt kann
uns nur noch der tote Hitler retten. Wir mussen handeln.
Wir wissen nicht , was Gatt zulaBt , aber wenn ein

γ。 lk

so weit getrieben wird , hat es ein Recht zu jedem Mittel ,

,

das den Kerl erledigt , auch zum Attentat ’19 meinte Popitz
schon 1938. AQer Verzweiflung , Komplikationen , Zogern ,
Pessimismus und miBlungene Vorbereitungen und Aktionsversuche hinderten die Verschworung am Erfolge

Ibid-.-,

8

S. 92 ff.

9 Ibid • , s. 9•.

12
.Als P.bpitz Langbehn und Haushofer kennengelernt

hatte , fuhlte er , daB in diesen beiden Mannern seine
politischen Plane neuen Inhalt

윈 efunden

hatten.

Alle

drei hatten persanliche Erfahrungen.mit den hochsten
Nazi-Fuhrern und kannten dieinnerste Struktur der
Partei.

Sie erkannten , daB der Hauptteil ihrer Aktions-

vorbereitunε;en

nicht nur auf das Attentat auf Hitler

gerichtet sein sollte , sondern daB sie sich auch bemlihen
muBt en , rna gl i ch st.

γiele wichti원 e

Schalthebel des Macht-

apparates schnell in die Hand zu bekommen.
Ulrich von Hassel war besonders aktiv auf der Suche
nach englischen

Verbindun당 en.

hatten die Hoffnung ,

τTon

Hassel Lilld seine Kollegen

England Unterstutzung

Widerstandsbewegung zu erhalten.

1m Februar‘

f딘r

이 9 L이

die
fuhrte

er tiber zwei Mittelsmanner‘ mit England
0---"--- ein
- _._- sehr wichtiges Friedensgesprach von der Schi:o/ eiz aus.

Albr‘ echt

Haushofer sollte als nachster Vertreter der Widerstandsbewegun당

die

Verhandlun윈 en

Ends AI)ril
die

이 9L~↑

Friedensgespr상 che

Tag nach der Flucht

fortsetzen.

reiste Haushof‘ er in die Schweiz , urn
weiterzuf‘lihren.

γ。 n

HeB nach

Am

En당 land ，

aus der Schweiz wieder in Berlin sin.

↑이 •

r1ai 194•

traf Haushofer

Die Hoffnung auf

weiter‘ e Friedensgesprache v,iar nun vollig zerstart.

Von

Hassel schrieb in seinem Tagebuch:
Durch die Elucht von BeB ist nun jede Ii패 glichkeit auf dem Wege Baushofers v.J eiterzukommen , ver....;··
schuttet. Er sollte eigentlich nach einigen Wochen nochmal zu Burckhardt fahre끄 , der inzwischen
‘

μi

,

dem

이3

wieder Fuhlung nehmen wollte , Lmd wir wollten
dann die 찍 esammelten Eindrucke verI.‘ rerten. Das
ist nun vorbei."이 O
Diesen

die mit ihm bereit waren , alles fur

f/l 점Lnnern ，

ein besseres Deutschland zu riskieren"
das Sonett

II

G- ef‘삼hrten.

widrnete Haushofer

11

Gefahrten
Als
sah
Die
die

ich in dumpfes 또'r Etumen heut versank ,
ich die 원 anze 딩 char voruberziehn:
Yorck und ~101tke ， Schulenbur당， Schwerin ,
Hassel , Popitz , Helferich und Planck -

nicht einer ,
nicht einer ,
in Glanz und
nicht urn des

der des eignen Vorteils dachte ,
der gefuhlter Pflichten bar ,
Macht , in todlicher Gefahr ,
:V olkesLeben sorgend wachte.

Den 1tJ eggef딘hrten gilt ein langer Blick:
Sie hatten alle Geist und Rang und Namen
die gleichen Ziels in diese Zelle kamen -

,

und ihrer aller wartet der Strick.
Es gibt wOhl Zeiten , die der I 工'rsinn lenkt. 이이
1J ann sind ’ s die besten Kopfe , die man henkt.
Albrecht Haushofer sowie sein Vater hatten nicht
auf‘당 ehort ，

BeB zu beweisen , daB der Krieg sein schnellst-

moglichstes Ende finden musse.
tete und sinnlose Bandlung

γon

Aber durch diese unerwarBeB war Haushofer

kommen uberrascht und verzweif‘ elt.
Parsifal will Hitler den Frieden
ein

’

γ011-

llDieser motorisierte

brin휠 en

und bildet sich

er konne die Chruchill-Regierung umgehen und sich mit

dem englischen Konig an den

Verhandlun당 stisch

이Q

!이 2

setzen , r

Ulrich γon Ha.ssel. VOID anderen Deutschland. Aus
효르프 표웰깊풍닫lassenen 핀효윌르브핀E묘르끓-이캉38-1944:τ강찬rich und - Freiburg: Atla]πis Verlag , 이 g46-r;---EL- 205.
이이

Haushofer , Moabi t 닫￡ Sonette ,

이2

Hildebrandt , S.

이이 2.

s. 31.

sagte Haushofer zu seinem Freund Rainer Hildebrandt.
war ihm

unverst감ndlich ，

Es

daB nun , wo man schon so weit ge-

kommen war , alles umsonst sein sollte ,

Mit seinen Hoffnungen

waren die aller seiner politischen Freunde begraben.
Wegen seiner langen und

en 펀 en

de Haushof‘ er‘ sofort verhaftet.

Beziehung zu ReB wur-

HAlbrecht Haushofer ist nach

Auskunft seiner Haush8.1terin in der Nacht nach dem Vorfall ReB ’ urn zwei Uhr
γon

schrieb Ulrich

γon

zwei Herren abgeholt worden ••• ,13

Hassel uber Haushofers Verhaftung.

Kurz

danach brach der RuBlandfeldzug aus , und damit schwand die
Hoffnung der r1 8.nner der Verschworung , daB England zu einem
Verstandigungsfrieden bereit sein wurde.
W~hrend

letztes

dieser ersten Haft schrieb Haushofer sein

γ 。 llendetes

Drama ,

~~~ ~akedonen.

Als er die

letzten Worte dieses Dramas niederschrieb , of‘ fneten die
Wachter die Tur seiner Zelle mit den Wor‘ ten:
"Herr Professor‘, Sie haben Ihre Freiheit wiede ‘1'. I ’
Haushofer lachelte. Dann aber brannte es ihm auf
den Lippen zu sagen: T1 Jetz -t gehe ich nur in das
gr5 Bere Ge￡ §rlgrlig zirfjck • ” 이 4
I.

Wenige Tage nachdern Haushofer aus seiner Haft entlassen war , reiste er zu seinen Eltern.
sich in seiner

당 eliebten

ge , wo er " e igentlich

Landschaft der

nur …당anz

이4

끼Ton

Hassel , S. 204.

Hildebrandt , S.

이 5Ibid .

,

S. 126.

이 22.

bayer주 schen
(

’ zu Hause ’ war.

WEi- hrend dieses Spatsomrners und Herbstes
이3

Wieder fand er

↑ 9LJ-이

11

이

5

begann

Ber-

•

5

er sein grundlegendes wissenschaftliches Werk: Politische
Geopolit편.

Geographie und

Er war noch

끄 icht γierzig

Jahre alt , als er dieses Werk anfing , und moglicherweise
hat er geahnt , daB die Zeit , dieses Werk zu beenden ,
nur kurz sein werde.
1m Herbst

•

94• war er wieder

i끄 Berli끄，

wo er

sich mit seinem Unterricht und seiner wissenschaftlichen
Arbeit beschaftigte. Er pflegte auch seine Beziehungen
zu Popitz und den anderen
Aber die GewiBheit

,

M 늄nnern

der Widerstandsbewegung.

von der Gestapo beobachtet zu werden

,

beeintrachtigte seine Aktivitat in diesem Kreis.
Eine Assistentin Haushofers , die mit einem

SS~Mann

verheiratet war , aber durch personlicheErfahrungen eine:
Feindin des Regimes geworden war , wurde von dem GestapoGruppenfuhrer:Muller damit beauftragt , Haushoferr' zu
beobachten und tiber seine Unternehmungen zu berichten.
,

Von ihr erfuhr Haushofer , daB er noch immer in Verdaehtt
war. Seitdem lieferte diese Frau

regelm칩Big

Berichte

a끄

die Gestapo , deren Inhalt sie mit Haushofer besprochen
hatte.

16
Zweimal wurde diese Frau zu

gefragt , was Haushofer tiber eine
keit mit England

d칩 chte.

표 itler

bestellt und

Verstan찮 igungsmoglich

•? mitteilt ,

Wie Hildebrandt"

suchta Hitler verzweifelt nach einem Verstandigungsfrieden
끽효

S • 1 30 •
」

S. 132T133.

11μ
내이띠내1깨]이””’l
”1
‘hLU
내U
샤」」」1

,
이7
Ibid. ,
Ib i d.

|

파i

11
11
j 11

•

6

mit England und spielte vielleicht mit dem Gedanken ’ Haushofer als Vermittler zu

γerwende끄.

Noch einmal muBte Haus-

hofer‘ mit der Moglichkeit rechnen , von Hitler gezwungen zu
werden , e1n Amt zu

liber끄 ehme끄 •

Diese Befi.i rchtung

best늄tigte

sich jedoch nicht.
Der Krieg g1ng weiter und f i.ihrte zu
l.. n

e 그‘ ner

Wandll그끄g

Haushofers Wesen. Die vJandlung begann 1m Sommer 1942

mit der Nachricht ’ sein'Lieblingsschliler Wolfgang HoffmannZampis se l.. gefallen. DE.ruber schreibt Hildebrandt;
Haushof.er hatte das E:h. de Hoffmanns γ。 rausgefUhlt，
und doch war es ihm kaum fa .8har , daB es so kam.
Mirschien , als'habe die Nachricht von Hoffmanns
Tad Albrecht Haushofer wie aus der W.elt 당 estoBen.
Er sprach weni용.und man splirte ， .daB"i끄 ihm ei끄 e'
gr。않 e Ruhe eing응 kehrt war - γielleicht die Ruha
des Menschen , der mit GewiBheit fuhlt , daB nun ein
letzter Abschnitt seines Lebens begonnen hat. Er
wuEte~， daB ~s sein Schicksal sein wurde , einsam
zu werden. • 8
‘

A

Auf elne ganz andere Weise beschrieb Eva PI‘ eiB
Haushofers Stimmung ln dieser Zeit.
Bis zu seiner zweiten und letzten Verhaftung war
Albrecht Haushofer in derartiger nervlicher Dauerspannung , daB es gelegentlich unmoglich war , mit
ihm zu sprechen , denn der geringste AnlaB geni.i gte ,
den i.iberaus gereizten Mann zum Toben zu bringen.
끄as Schicksa~ seiner Freunde und des Vaterlandes
schmerzte ihn so sehr , daB er an seiner eigenen
Hilflosigkeit seel :L sch zugrundezugehen glaubte. 이 9
Das Leben wurde fur Haushofer eln Abschied

eln

Abschied von Werten elner Kultur und ihren beharrenden
und bewahrenden Kraften ’ die
7j 8Ibid •
&i

i
요
f

, s.

껴 9prei .8，

이 74.

s. 52.

1.. n

dieser Art nicht mehr ’

/

17
wiederkehrenwlirdeu; ein Abschied
Bahied

τr。끄

γon

Freunden; Ab-

seiner Wohnung und seinem Institut , die

τTon

Brandbomben zerstort wurden.
Bewu.B ten Abschied hab ich oft genommen
von allem , 'was das Leben S: chones bot:
Von Heimat , WBrk und Liebe , Wein und Brot. 20
Nach dem

Attentatγersuch

am 20. Juli

이 944

wurde

Popitz sofort verhaftet , und damit mu.B te Haushofer mit
seiner eigenen

Verhaft~ng

rechnen. Er wohnte damals , nach-

dem sein eigenes Haus ausgebombt worden war , bei Noebbels ,
einer befreundeten Familie. Bevor er nach Hause kam , telefonierte er stets , urn zu erfahren , ob die Gestapo anwesend
sei. An einem der letzten Julitage sagte ihm Frau Noebbel
am Telefon , daB Upost ll gekommen sei. Das war das Zeichen ,
daB die Gestapo ihn abholen wollte und fur ihn das Signal ,
sich nicht mehr auf der StraBe sehen zu lassen.
Nun begann.en die Monate der Flucht

der Gestapo.
Hildebrandt beschreibt die Bewegungen dieser Flucht. 21
γor

Zuerst fuhr er zu seinen Eltern auf der Partnachalm
der

N 당he

von Garmisch-Partenkirchen. Einige

vor er dort ankam , wurde sein Vater‘

S~unden

γerhaftet

i끄

be-

•. Nach zwei

Tagen bei der Mutter ging er zu Fu.B zu seinem Bruder zum
Hartschimmelhof am Ammersee , ungefahr 50 Kilometer

γ。 n

der Partnachalm entfernt. Bier trafen sich die zwei Bru,

der fur einige Minuten. Durch die hilfsbereiten Schwestern
2D

21

Haushofe
Ibid.

,

r.,

S.

Moabiter Gonette ,-' S.
이 85

ff.

33.

'Iii

이8

des nahegelegenen l nJ aldklosters Kerschbach fand er eln Verstee]ζ

bei 81nem Bauern. Urn die Spur weiter zu verwischen ,

wurde er
die

dort zu e 1. nem Arzt geleitet. Aber bald entdeckte

끼Ton

Gestap。

das Versteck und mit Sekundenvorsprung gelang es

Haushofer , ln den

nahegelege끄양끄

Wald zu entfliehen.

Es ist e 1.ne alte Erfahrung ’ daB Menschen , die verfolgt werden , mit ungewohnlicher Gewalt dorthin gez_ogen werden ,

sle ihre seelischen Wurzeln

w。

habe끄.

gewohnlich sehr kluge Haushofer von der
irregefi.ihrt. Gein

n 늠 ehtlieher

Und

s。

loekende끄

wu工'de

der

Partnachalm

Weg fuhrte ihn zu elner sBit

vielen Jahren mit den Haushofers bekannten Bauersfrau
Frau Zahler. Es war Anfang September 1944.
Bis zum

7.

])ezember pflegte und versteckte Frau

Zahler Haushofer und dann kam der entscheidende Augenblick.
Frau Zahler‘

erz~hlte

darliber:

leh war nicht da , sonst w~re γielleicht alles
anders gegangen , und er w늄re besser versteckt
worden. Es klopfte energisch , und er ist gleich
auf di~ Buhne aufgesprungen undhat in der Aufregung vergessen , die Leiter hinter sich hochzuziehen •. Meine Tochter hat aufgemacht. Dann kamen
drei Beamte he~cein und haben alles durchgesucht.
Erst am SchIuB gingen sie hinauf auf den Boden
und dort fanden sie ihn dann im Heu. Als ich zuriickkam γon der Arbeit , wurdeer gerade abgefuhrt. Wie er mich an당 eschaut hat. Der Mann wuBte , daB es jetzt aus w0r. Und mich hat er noch
so'dankbar angeschaut. 22

,

Einige Tage spa.ter wurde
ln das

Gef~ngnis

Haushofe工i

naeh Berlin

an der Lehrter StraBe 1m Stadtteili
매매매께씨때

U

걷

Moabit gebracht. D.er Weg nach Moabit war vollendet.
W

,

27. Mai

•

953.

깨씨셰깨川깨세매M
매
미
내
끼
내
까내
1

Zellner , Munchener Merkur

111

J]
이

톰튿

III: DIE

H 윈ushofer

Albrecht

DES DICHTERS

war politisch wie

per~조6nlich

Sein reiches Geschichtswissen hat ihn gelehrt ,

konservatiγ.

daB

WE工 TANSCHAUUNG

Ver쉰nderung，

Fortschritt und Vorwartskommen wichtig

und notig sind , man sie aber durch die Kenntnis einer weiterlebenden

믿 radition

und durch nuchterne , v\reise und

unselbstsuchtig e. Dienste am Staat erreichen muB.
Wenn man das Vertrauen in die Macht des· Guten
ver‘ liert •••
Wie furchtbar wirkt ein solches Mahnen fort!
"Vertraue keinem!" Tr~:i당t man dieses 工 eben ， 끼
hat solcher Einsicht man sich ganz ergeben? ’
.• wenn Selbstsucht und Gier eines Menschen seine Bereitwilli당keit ，

anderen zu dienen ,

Rucksicht auf die

Fol당 en

uberw 표Ltig 띤 n ，

wenn man ohne

Tradition leugnet •••

Was dieser Wust von Buchern mag ermessen ,
ist -Llberf‘ lussig , steht es im Koran.
Wo nicht , so schadet ’ s nur.
Drum zundet anl

끼
L

••• und wenn ein Mensch urn seiner eigenen Macht willen
Wi ~~sen miBbrB ucht •••
‘

So wachsen rJIord und Brand und Qu 잠.ler‘ ei
mit stolzem Wissen immer neu verbunden , h
von Menschen ganz allein v따 rd so geschunden./
muB die bestehende

Ordnun담

Die Moabiter Sonette

------

•

Haushofer ,

2 Ibid.

,
5Ibid. ,

fallen.
sowie aIle dramatischen Werke

t~abi~e~ SQ~~~te ，

S. 53.
S. 37.

S. 66.

20
Haushofers sind

Zeu당nis

flir den Glauben des Dichters ,

daB er wahrend einer Zeit lebte , die sich durch moralischen
Verfall und Dekadenz mit Eilschritten d. em Zusammenbruch
n 잠herte.

JJas Erbe
In Schutt und Staub ist Babylon versunken ,
ein Tempel blieb γom alten Theben fest ,
von Ktesiphon zeu당t einer 묘 aIle Rest ,
das groBe Angkor ist im Wald ertrunkenauch unser ganzes J고 rbe sind Ruinen.
Noch kurze Weile zwischen toten Mauern
wird klimmerlicher TVIenschen Sorge da.uerndanach wird alles nur dem Ef‘ eu dienen.
Der Efeu des Vergessens wird sich ranken
um ein Jahrtausend hoher Bllite~eit，
urn dreiBi 당 Jahre morderischen Streit.
Wir sind die Letzten. Unsere Gedanken
sind mor당 en tote Spreu , γ 。 m voJ ind γerjagt ，
und ohne \rJert , wo jung de l' l\1orgen tagt. 나
Als politischer Beobachter konnte Haushofer das
Dritte Reich als ein politisches

Ph삼nomen

betrachten.

Er

konnte die politischen und okonomischen Zustande , die
Hitlers Aufstieg zur Macht moglich machten , betrachten
und verstehen , und er konnte die l Iethode , die Ziele und
\t

die Grenzen des Regimes mit den Augen des objektiven politischen

Beobachters，~

S~ine

Geschichte -

analysieren.

Romertrilogie ist
、 ein

in Verkleidung romischer

Angriff auf die illegalen und radikalen

Methoden des Nationalsozialismus und eine Warnung vor
seinen Methoden und seinen Folgen.
Das erste Drama de l' Romertrilogie ,
delt ein Rom , das in die nlichterne ,
4 Ibid • ,

s. 57.

Scipi 。

,

behan-

konservatiγe Re 경 ierung

22~

liegt , warnte Haushofer in diesem Drama , dann scheitert
alles mit seinem Ende:
•• scheitert , wenn er stirbt ,
Weil sein Gesetz in seinem Willen lebt
~
Dnd nichts empf~ngt ， was gr5Ber ist als er.'

,

In dem letzten Drama der

믿 riIogie

versucht der ro-

misphe Herrscher , der selbstaus der Machtherrschaft entstand , wieder Recht , MaB und Ordnung in sein Reich zu bringen. Augustus ’fbehandelt den letzten Kampf mit den
personlichen Geltungsdrangs

다nd

Tradition und

Kr~ften

Disz土plin

zerbrechender‘ Leidenschaft. Gegenliber dem KuIt des Dynamischen mit seiner libersteigerten
nen wilden

믿 r 칩umen ，

Ichbet。끄theit

siegt in Augustus der

und sei-

γerstandesklare

und beherrschte Plan und Wille eines verantwortungsbewuBten
und in die Zukunft wie in die Vergangenheit blickenden
Staatsmanns. ,, 8
Aber wichtiger als Haushofers Betrachtung des Dritten
Reichs als politisches Phanomen und als AUfstieg eines
Diktators ist sein pessimistischer‘ Glaube an politische

'"

川↑니시매베띠써깨씨씨때써빼씨빽

Notwendigkeit oder politischesSchicksal. In dem Schema
dieses Glaubens , tlHitler was an agent of a higher force
and as such , had a role that would be played to the end
despite all human interference ••• So firmly did he believe
formatiγe

forces of histOI‘y and in the apparent justice
。끼Ter-all

7화aushofer， Sulla , S. 185.

,

8Wa~sermann， f1 Macht und Geist ’! Monatshefte
XLVI Nr. 4 (April!Mai 이 954) S. 2 이 9 if.

,

J니 니 니 내 」 니 니U
니”
니”
η
니
”니
”

manifested by historical change , that he saw in

u ”‘ 1J

in the

’
•

il

23
historical deγelopment a pr‘。 cesS E)e3TOIldL human directi。n. ,, 9
삼 ul옹 erte Haushofεr

Diesen Glauben
genden Worten , die er
scheidun원

γiber

OSVJald

selbst in den fol-

Spen담 lers

Jahre der

]고nt

sprach :

l1 \vir
sind mitten drin in dieser 당 roBen Entscheidung.
"Jie es niemals urn Danzig und den polnischen Korridor ging als der Krie당 begann , so geht es auch
heute nicht mehr um Herrn Hitler oder einen seiner
Potentaten. Es geht auch nicht mehr urn Deutschlan(1. Es g 5?김t urn das Abendland vielleicht sogar
die Welt. ’'·IU

Obwohl diese Uberzeugung ihren Schatten.in der
R~mertrilogie

vorauswirft , zeigt sie sich am

Haushofers letzten zwei Dramen , Chinesische

st 감 rksten
Le~ende

i끄

und

Die Makedonen.
In Chinesische
Erde"

γon

Le 윈 ende

"\!'l

ird

IT

das Reich der gelben

den barbarischen Horden des GroBkhans bedroht.

Der Kaiser wird durch seine

eil단 ene
ι」

Lust und seine selbst-

suchtigen rrraume blind fiir die Pflichten seines Amts
묘 eiches.

und fur die innere und 8 uB‘ ere Not seines
‘

Er

verachtet die Warnungen und den Hat seines weisen und
voraussehenden Zensors und das Reich

f 잠‘ lIt

zu , der , obwohl er ein Barbar ist , die
tugend , die Kraft. und MaB vereinigt
‘

(

dem GroBkhan

h~chste

h 감 It ，

Herr’ scher-

besitzt.

9%Ch따ar꾀le않s 퍼
HIof~
표떠
다
fE다manr
때
nr

BerkeleJ장T

und 王
Ilοos An딛 eles: Uniγersity of California
Publications in Modern Phi] ology , Uniγersity of California
Press , 이 962) ， S. 6 이 und S. 64.
•
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Rolf Italiaander. 굉ξ흥iegelte띈 listen- Begegnun룹응프
vollendeten We 쉰 en ， 렇탤뿔t Hauptmann Ulrich 쭈으표 Hassel
und Albrecht Haushofer. (Goslar: Volksbticherei Verlag
-까창다9 . ), S • LJ-4 •
흑딛￡

,

,

2L~

工n

der Gestalt des Zensors

γerkorpert

der Dichter

sein idealistisches Bild eines Staatsmanns , der seine
Pflicht gegenubeI‘ dero Staat liber alles stellt. In diesem Zensor begegnen sieh Tradition und Eflieht , Besonnenheit und Recht , alsGrund_lage des Staates.

t

’ Der

Zensor‘ vor dem Kaiser im Augenblick der Not vertritt die
zeitlose Idee politischer Verantwortung vor dem unwurdigen
der Macht. ’

1

Tr 감ger

••

Kaiser lebt in dem , was war und wird.
Die Gegenwart bleibt immer ihm versagt.
Wenn er bereit ist , sich im Dienst der Ahnen ,
Von denen alles kommt , im Dienst der Erben ,
Zu denen alles hini‘i.ihrt , zu γ。 llenden，
Dann mag das Gluck an seinem Herzenwachse~~
Das groBte Lastals grδBteri Trosterkennt.'1ι
끄 er

Die Makedonen drucken des Dichters Uberzeugung aus,:,
daB Geschichte

γon

einer hoheren Kraft bestimmtwerde , und

seinen Glauben , daB die Kraft der Geschichte eine Anderung
verlangt , wenn eine Epoche ihre IJ.ebenskraft und Lebensf 감hig‘keit

verloren hat.

DasThema dieses Dramas behandelt das Reich der
Makedonen kurz
Alexa끄 ders

γ。 r

dem Zusammenbruch

,

der dureh den Tod

bewirkt wiI‘d. Wie in Sulla halt ein Mann den
•

ganzen Staat in seinen Handen. Obwohl Alexander selbst
nie auf die Blihne' tritt , fllebt er in allem , im Guten
끽f

]'elixM. 'WasseI‘mann. t1 Albrecht Haushofers
Chinesische Legende , Monatshefte 혐￡ deutschen Unterricht , deutsche Sprache 꽉뾰 Literatur , Vol. 42. No.
•

2Albrecht Haushofer ,

CJ그inesische Le 전 ende:

dramatische Diehtung. (Berlin: L6thar Blanvalet

1949 , s. 38.

뀔후관닫

V앞뚫g ，
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und 1m

Schlechte끄.

Er ist der unsichtbare Pol , urn den

die Leidenschaft und die Geister , die Volker‘ und ihr

•

”

끼|

k am

]

e nS

”밟

T
{

。:

”

뾰

파

γ

halten und ln sich

폈

ist die Kraft , die alle

schen

싫

ln Gestalt elnes Men-

Schicksal kreisen. Dieser Pol

ze

”?

zusammen-

•

p'erdikkas ’ der kluge Kanzler Alexanders , und
Nearchos , der Admiral , erkennen die Gefahren , die der
Tad Alexanders mit siah bringen

lζonnte.

Deshalb versu-

chen sle anfangs zu verschweigen , daB Alexander krank ist.
In den Warten :Eerdikkas:
Der Konig darf
1m Aug ’ der Welt nicht krank selfi. Dieses
Reich
Lebt aus dem blinden Glauben aller Menschen
An seine GroBe. Schon allein das Wissen ,
DaB Alexander krank sei , daB er nicht
In j eder Stunde dort erscheinen konnte"
Wo sein Befehl erwartet wtrd , gefahrdet
Die Ordnung unserer Welt. • 4
I

Eine genaue Erklarung der Krankheit Alexanders
gibt uns der Dichter nicht , und der Leser ahnt , daB
die Kr‘ ankheit elnen unnatiirlichen und
Ursprung hat.

!’

unerkl칩工'baren

Die Geschichtsschreibung

1 갑Bt

der an den Folgen elner Infektion sterben.

Alexan-

Haushofen~;

nimmt diesem Tode alles Zufallige. Alexander stirbt ,
weil

se~n

Leben zu Ende gestromt ist , er hat sich lnner-

lich verzehrt. Die Krankheit ist

43 Hildebrandt ,., S.

nu工‘

elne Vollstreckerin

이이 6.

4 Albrecht Haushofer , D효g Makedonen ,
lichtes Manuskript) Acte IIIτ힘 cene II.
•

(Unγeroffent-

26

des inneren Todesurteils.t1이 5 In dieser menschlichen
Kr‘ ankheit symbolisiert Haushofer die Krankheit einer
Epoche.
Nearchos:
••• Die Krankheit ist
Ein Kampf in seiner Seele ein Ermatten
I끄 seinem tiefsten Herzen , nicht allei끄
I끄 seinem KBrper. Wsnn er leben sollte
Und stirbt er -- nein ,
Ieh kann ’ s nicht , darf's nicht denke끄-Aristoteles:
Dann stirbt (er , weil er schicksalsmlide war ,
• 6
Der Brandungswelle gleich , die sieh gebroche끄.

,

,

Als
borgen

Ale효 ander‘ s

werde~

Alexanders

kann ,

sehwere Krankheit nicht mehr verPerdikkas , Nearchos und

γerauchen

Gener늄 le ，

die Frage aines Nachfolgers zu

entscheiden undPlane flir die Zukunft zu schmieden.
In diesem reifsten aller Dramen Haushofers gelang es ihm , eine Spannung zu schaffen , in der der Leser

st 섭ndig ，

trotz der Versuche der

Stellγertreter

Alex-

anders , das Reich zusammenzuhalten , das unvermeidliche
Verhangnis des Makedonischen Reiehes
Als 'die Gerlichte von Alexanmers
믿 od

die Stadt durchlaufen

an. Nach seinem Tad

,

fa끄 gt

, wa.hrend

spli工·t.
beγorstehendem

bereits die Meuterei

eine machthungrige Partei

nach der anderen die BuhnH durchkreuzt ", zundet Alexanders Mutter den Palast an. Dbrch dieses dramatische
Feuer‘, ein Symbol der zerstBrenden Kraft eines Naturelements , symbolisiert Haushofer den Fall eines

Reiαhes ，

15Bildebrandt , S. 117 F.
•

6

Haushofer ,

Di 닫 M 탑kedonen ，

Acte IV ,

S~ene

I~

27
ei끄 er

Epoche.
Es ist wichtig und bedeutsam zu wissen , daB

hofer diases Drama

w~hrend

Haus~

seiner ersten Gefangenschaft

schrieb. Zu dieser Zeit fing der

Ru요 Iand-Feldzug

an. Fur‘

einen Mann wie Haushofer , der die Fahigkeit besaB , eins'
Situation so rationell und kIar zu analysieren , muBte
diese Handlung Hitlers v511ig

γerantwortungslo:s

er-

scheinen.
Wie in Die Makedonen so spricht auch aus den
Sonetten die Uberzeugung , daB es nur eines Agenten bedarf , urn bewuBt oder unbewuBt die Waage , die die Welt
in unsicherer Balance halt , zu kippen , wenn die Zeit
fur historische Knderung reif ist.
Lawinen
Wem je die hohen Berge Heimat waren ,
der weiB , wie man die H 늄nge meiden muB ,
an denen , in zermalmend-j늄hem SchuB ,
工Jawinen donnernd in die Tiefe fahren.
Da mag ein ganzer Berg in Stille laueI‘n ,
der kleinste SchneebaIl reiBt die Hullen auf ,
und weiBe Lasten tosen ihren Lauf.
Begraben Taler unter Todesmauern.
Vermessenheit , Lawinen IoszulosenI
Verb工'echer‘， wer sich des Zerstorens freut.
Und Narr zugleich wer nicht den Wurf bereut!
Vermessenheit im Guten oder Bose끄ich bγlEe den Versuch ,' sie aufzuhalten
Ein St。묘 - ein Wirbel - todliches E않당.lten… 17

,

Ein anderer Aspekt von Haushofers konser‘vativer
Weltanschauung , der in den Moabiter Sonetten hervortritt ,
ist sein GIaube an den Wert der Tradition

,

17Haushofer , Moabiter Sonette , S. 22.

an das Erbe_

28

elnes Volkes.

l1

Tradition , nicht als Fremder oder als

bloBe Form , sondern als angemessener Ausdruck des
￠。

뾰
없

e --

Wesens ,

Nf

eil man aus demselben Stoff ist , aus

,
앙디

-heimlichen Stammes , des e

Tradition der Familie , des

뾰

dem die Vorfahren waren •••

n Volkes , der Menschhei t.

t

8

!•

In der Tradition sah er und suchte er das ewig Gleicha
1m Boden und ln der menschlichen Natur , das ln Jahrtausenden ewig gleiche

핀lo:rmen

,

der Ordnung und des

Karnpfe-s hervorgebracht hat ... Diese Suche nach den eWlg
gultigen Werten ist 1n all selnen Dichtungen zu sehen.
Haushofer glaubte , daB der Gegenwart MaB

(ei끄

wichtig e:s Wort fur Haushofer) fehlt , wenn man die Vergangenheit mit ihren

믿 I‘ aditionen

und Lehren verleugnet.

Dieses MaE ist auf der Basis der Vergangenheit gegrundet.
Dem

Dritten Reich fehlt durch selne Verleugnung und se1-

nen MiBbrauch der Vergangenheit dieses MaB. Durch diesen
Begriff des MaBes wollte der Dichter sagen , rtthat there
lS

no ’ moderation " ln the Nazi tactics , but he

and this
끄。

more

1S

als。

means

that the Third Reich allows

土 mportant

standard of value against which Hitlers administration

’'measured. H

may be

can no longer speak 。 f its program ,
w + sm
its e
for these things db

。 ne

not exist , except

「
上

。工‘

。n

U

없

its ideology

鍵

measure , then

When the state lacks such an external

paper.

,

1이9

이 8T'T.

..,
welzsaCKer
, rtA. Haushofer und die Jugendrt ,S.

G
/ H

。

A
|
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Opposition

Poetr:γ，
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Begreift 1hr , was Ihr tut mit Euren Spielen ,
atomzertrummer‘nde Raketenzlinder ,
totaler Kriege 8ch늄umende Verklinder!
Was bleibt am SchluB von allen Euren Zielen?
1st alles Dberlieferte zerstart_
’
fehlt Euch sogar ein Erbe , der Euch
hart! 2。
Diese vallige Vernachlassigung der Zukunft , dieses
Leben nur fur den Augenblick , ist daB Thema des Gedichts ,
"Persische Legende." TIer Leser muE
γ。n

γ。 rsichtig

sein , um

demauBeren humoristischen Ton des Gedichts nicht

irregeleitet zu werden.
Persische Legende
1m alten Schiras lieE ein Schelm verbreiten ,
er lehre seinen Esel , wie man spricht.
Der Schah erfuhr ’ s , befahl dem frechen Wicht ,
den klugen Esel zum Palast zu reiten.
11 Du lehrst ihn spre chen? II f1 J a! I ’ I1 Was f ‘ orderst du
fur deine Kunst?'" ’ Funf Jahre Zeit und Lohn. 1I
ttGew감hrt. Doch spricht das Tier dann nicht ,}
roein Sohn"
gibt ’ s hundert Peitsc b. en fur das Jab. r dazu! I ’
Der Sc b. elm , der Esel bleiben in der Pracht.
Ein Freund besucht die beiden im Palast
und fragt besorgt: "Was du ve-r sprochen hastbegreifst du , was es heiEt?11 - Der andre lacht:
!’ Der Schah-der Esel-ich-was ist dabei? ,21
Wir‘ konnen t 늄 glich sterben - aIle drei!
DaE Menschen vergessen haben , daB Geduld und Zeit
notig sind , urn ihre Probleme zu losen , ist das Thema
des Gedichts "Der Fasan.'’ Der Dichter erzahlt die orientalische Parabel von einem Klinstler , dem es erst nach vier
Jahren und nach hunderten von Versuchen

gelan당，

ein

vollendetes Bild eines sterbenden Fasans zu malen. Die
2。

2이

Haushofer , Moabiter Bonette , S. 23.
1b i d.

,

S•

71.
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letzten drei Zeilen lauten:
So lehrit eirl krlnstleE Scfl6p￡ ertuIII der Tage.
Von Gottes Welt - so geht nun das Geschrei_~ι
wird gleich gef‘。 rdert ， daB sie fertig sei~‘22
In dem Licht seines pessimistischen Glaubens und
seiner Resignation sollen die folgenden Verse

γerstanden

werden:
Dann weiB i~h ， aus den Traumen aufgestort .,
wie einer ftihlt in seinen letzten Stunden~
der an ein puderloses Boot gebunden ,
den Fall des Niagara tosen hart.
Die Wasser schlagen an des Bootes R~nd
Sie stromen rasch. Gebunden - ist die 급and---23
In diesen Versen beni.i tzte der Dichter das Wasser
als Symbol der unkontrollierbaren Kraf’ t

,

die alles , was

in ihrem Weg steht , mit sich f ‘ ortreiBt. Das Symbol fi끄det man in anderen Sonetten. In ’'Die Gr0Be Flut ’, zum
Beispiel:
Den Mississippi hab ich einst befahren~
als linter seiner Flute끄 branner W:u cht
an tausend Meilen bis zur groBen- Bucht
ringsum die Fluren tief begraben waren.
Ein oder Spiegel , wo zuvor Gedeihen
γ。n gri.inen Saaten , goldnen Ernten war .,
wo vieler H늄nde Flei요 γ。n Jahr zu Jahn
daran geschaf .f en , Heim und Heim zu reihen.
tNas f ‘ l u. chten konnte , floh , das andr~ ， .starb.
Die weite Fl 갑 che war an Leben leer. ζ4
In diesen Gedichten , sowie in

'’ Lawinen" herrscht

Haushofers Fessimismus vor , daB aIle Versuche , die

]11 u t

aUfzuhalten , hoffnungslos sind. Man muB sich fragen , ob

2걷Tbid‘ ’

S. 8 •

•

, S. 89.
24Ibid • , s. 5• •
23Ibid.

3•
er keine Hoffnungen fur die kommenden Generationen sah.
Bier lautet die AntvJort

positiγ.

Sein Glaube an politisc b. en
γoIlig

No 디flendigkeit，

de l' zuerst

pessimistisch scheinen mEtg , fuhrt zu dem SchluB , daB

"Historical justi"ce forces an end to eγery epoch once it is
no longer vital ••• it does this so that a new era may begin •••
Haushofer ’ s faith in a creative principle inherent in history
is coupled with a conviction that the course , of earthly
,,

events mu. st ultimately be directed tO \r'Jards the good of man."
Die GroBen Toten
Wenn sich das deutsche Schicksal 당 anz eri‘ ullt:
Die Herren ohne MaE nu l' Knechte sind
und bleiben bis auf Kind und Kindeskind ,
wenn alles winseln wird , was heute brullt ,
wenn alles kriechen wird in Schmutz und Pein ,
und nichts me l'll' zeugt von echter Leidenschaft ,
dann 센 erden mit gewaltig strenger Kraft
die -graBen Toten ihre Sprecher seine
Ein KG nt , ein Bach , ein Goethe werden Zeugen
noch Ian당 e f딘I' Z 딴rstortes Volk und Land ,
auch wenn die Menge rtie den Sinn verstand.
‘

Nie brauchen groBe Tote sich zu beugen
VO l' Aberwitz und Schmach. Ihr Geist Q~steht ，
sola、;~-~~~-it~~-G~~tes aus ihm weht. 26
Denselben Glauben an die Zukunft sieht man in den
beiden SOnetten , die das beruchtigte
de l' Nazis zum Thema haben.

Bucherγerbrennen

In "Verbrannte Bucher" wendet

er sich wieder an die Geschichte des Morgenlandes , urn
einen chinesischen Despoten mit Hitler zu vergleichen.
De l' Despot γersuchte durch Verbrennen de l' B딘 cher ， das vJis’_-..._.，-~-

25Hoffmann , Ql?l2 。 sition E으흐꼬IT ，

s.

'7 1 .

26fiaush。 :F er , 표으E없좌르￡ 던앞뭘꼬웰 ,

-。
「“

5ε.

•

25
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sen und die Weisheit der Vergangenheit zu zerstoren.
In den Quartetten beschreibt der Dichter den Mord und
den Brand der Schreckensherrschaft. In dem Sextett entsteht jedoch wieder alles , was der Zwingherr zu
ten

γersucht

γernich-

hatte.

1m zw61ften war der groBe Zwingher工‘ tot.
alten Bucher wurden neu geschrieben ,
von denen , die am Leben doch geblieben •••

~Die

"Der nachste Kaiser , der im Land gebot ,
war allem D~nken f ‘ reundlich zugewandt:
H~t BUcher nicht , hat Weise nicht γ;;brannt.27
Noch ein Beispiel dieses Glaubens und dieser

Hoff~

nung findet man in den folgenden Versen , in denen der Dichter die Idee der Natur und des Naturgesetzes benutzt , um
seinen Glauben an die Auferstehung des Guten zu

auBer끄.

Doch ahnt ein Winter schonden Fruhlingswind.
Es kommt der Tag , wo die Motoren schweigen
und Frieden 1 당uten wird ei끄 Glockenreigen. 깥8
Sein Glauben an eine WeI tordnung , auf l\1aB und Harmonie gegrlindet , ist das Thema des Sonetts rtKosmos."
Dieses

~Gedicht

enthalt eine starke Bestatigung des Glau-

bens an eine Weltordnungrdie jenseits des Bereichs menschlicher Handlung und Herrschaft ist.
Kosmos
Ob sich in Klangen wie zu freier Wahl ,
im Kepler‘ schen Gesetz ihr Sinn enthiillt
es muB wohl sein , daB diese Welt erfiillt
geheimnisvolle Harmonie der Zahl.
In Sxrahl und Schwingung zu gemessnem Spiel
umwebt sich aller Stoff und lost si-ch wieder ,
und aIle Formen sind gewollte Glieder‘

,

27 Ibid.

, s. 52.
·28 Ib i d. , S • 20 •

끽

/

•A

/

in einem Weltgesetz

,

끼TO:간

einem Ziel.-

J er je den gr‘。요 en Bau der Welt bedaeht
und flihlte nicht , wie Gottes hoher Geist
noch liber den Gesetzen waeht und kreist-

1Ji

Wie blind erseheint , wer Seh5pfertum verlaehtn
Wir kennen kaum den kleinisten Teil davon:
Gesetz ist Wunder Zahl ist Weltenton. ζ ‘?

,

Obwohl die l\10abiter Sarrette Haushofers Optimismus
und

sei끄 e 끄

stehen

Glauben , daB Ordnung und Recht wieder ent-

wii工>den ，

best집tigen ，

sind sie liberwiegend pessi-

mistiseh , im Ton. Uieser anseheinende Widersprueh erklart
sieh , wenn man an die Bedeutung , die die Sonette

fγlr

Haushofer pers5nlieh enthielten , denkt.
,

In den SDnetten auBerte Haushofer seine Uberzeu-

gung , daB die Epoehe , zu der er geh6rt , an ihrem Ende
angelangt war. Er glaubte , daB sein eigenes Ende mit dem
Ende der Epoe4e kommen mliBte;
Wenn man in so viel Vergangenheit zu Hause ist und ich bin es dureh Familie , durch Wissenund
dureh sehr empfindlieheAntennen - dann hat man
ein sehr festgεwordenes Bild davon , wie lange man
noeh Zeitgenosse einer neuen Zeit sein darf.
Ieh geh5re ••• noeh zur einer Art des TIenkens und Zusammenhaltens , die ein Ende nimmt. Was heute mit
Bomben und im Innern der Menschen zerst5rt wird ,
ist dazu nur ein 늄uBeres ， was im Grunde schon gesehehen ist. Wenn alles auseinandergeht und man
das Ganze und nur das Ganze sieht dann kommt die
Stunde , da man weichen kann. WiB das neue Haus
dann einmal aussehen wird , weiB ieh nicht , Nur:
daB ich nicht hineingehore. Mein Schieksal ist
es , das -"，잣 ergehende mit letzter BewuBtheit noeh zu
halten • .?u

,

Diese Uberzeugung , die er in dem obigen Prosazitat ausdrlickte , auBerte er aueh in folgenden Versen

29 Ibid.

,

S.

79.

30 Hildebrandt , S. 27.
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aus den Moabiter Sonetten:
Wir sind die Letzten. Unsere Glauben
sind mor당 en tote Spreu , γom Wind γerjagt껴
und ohne Wert , wo jung der Morgen tagt.:x I

3• Haushofer , Moabiter Sonette ,

L

「‘1

D.

57.

IV. DIE MOABITER SONE 믿TE
THEMEN UND MOTIVE
Der Ber잉 ich der Themen der Moab:!-_~er Sonette ist
breit und mannigfaltig. Die Faden , die sie zu elner
Sammlung zusammenbinden , sind die Tatsachen , daB sie
aIle wahrend der Gefangenschaft des Dichters geschrieben

Erlebnisses aus dem Leben des Dichters erinnern. Wie
Charles Hoffmann이 in seiner-Darstellung von Albrecht
Haushofer als einem Widerstandsdichter schreibt; TIt 。
evaluate thecollection correctly , one must see in it
a sort of monologue in verse , a poetic diary whose
entries recall a variety of personal experlences , memorles
and ideas.

11

Der Dichter halt in einer groBen Mehrzahl der
Moabiter Sonette eine Art innerer Zwiesprache mit sich
selbst. Sie sind ein dichterisches Zeugnis daflir , daB der
Dichter durch die Erinnerung an seine vergangenen Erfahrungen und Erlebnisse und durch Nachdenken liber die Schwere
der Gegenwart eine Wandlung erfuhr

,

in der er neue Badeu-

tung fur sein Leben und neue Kraft fand , diese schweren
Monate zuuberstehen.
In der Selbstprlifung und der schlie .B lichen Selbstliber‘ windurig des Dichters erreichen die Moabiter Sonette:、
ihre Vollkommenb 따t.
•

Hoffmann , Opposi덮으관 Pc‘ξ않많， S.

58.
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wurden und daB fast aIle sich irgendeines personlichen

l

36
Ehe man manche der Bonette

工'ichtig

verstehen kann ,

ist es notwendig , etwas von den zugrundeliegenden Ereignissen

wissen. So meint Eva PreiB ~ tlDa .B sich aus die-

ZIU

ser gedankenschweren

,

bilderreichen Dichtung sehr leicht

eine Fehlinterpretation ergeben kann , liegt auf der Hand ,
weshalb es immer wieder notwendig ist , das Leben und die
geistige Grundhaltung als WertmaBstab zu benutzen." 2
Mit diesem MaBstab als

F단hrer

brauchen die meisten

Sonette keine umfassende , weitere Interpretation. Die
Sprache , die der Dichter
Ideen zu

칩uBern ，

γerwendet，

ist in den

urn seine Gedanken und

meiste끄

Fallen klar , und der

Leser wird nicht dara n gehindert , den Begr‘ iff und die Be‘

deutung , die der Dichter ausdrlicken wollte , zu

γerstehen.

Die Sonette , die in den folgenden Seiten dargestellt
werden , teilen sich

i끄

drei allgemeine Kategorien:

이)

die

einer autobiographischen Natur , wo der Dichter sich seiner Familie , seiner Heimat ,

seine~'

ner umfassenden Reiseerfahrungen
denen er

se 그_ne

Freundschaften und sei-

erin뾰工·t

und 2) die , in

Verzweiflung liber die Sinnlosig’ keit und Grau-

samkeit des Krieges auBert; jene , die durch seine

Einf단hlung

und seine Nahe zu seinen Mitmenschen motiviert werden;
und solc 1. e , in denen die SBhnsucht des Dichters nach Freiheit i 1. ren

Ause파~ck

findet. Dnd

schlie묘 lich

3) die Gedichte ,

die die cinnere Wandlung und Selbstliberwindung ausdrucken.
2preiB , S. ↑이 9.

Die Mutter
In einem der schonsten und zartlichsten Sonette
schildert Albrecht Haushofer den letzten Abschied von
seiner Mutter. Es war ihm klar , da

‘~

er auf der Partnachalm

bei der Mutter nicht verweilen konnte. Hildebrandt 3 berichtet , daB Mutter und Sohn nur zwei Tage lang beisammen warene Diese letzten Stunden mit der Mutter waren nur ein
groBes Schweigen ,

bei angehender Nacht muBte er fort-

gehen. Wohin er gehen sollte und was sein Schicksal sein
wtirde , waren Fragen ohne Antwort. Als er den Weg uber die
Wiesen ging , auf denen er als

Ju끄 ge

Heu getragen hatte ,

schaute er wiederholt zu seiner Mutter hinauf‘, die in
der Ture stand und ihm nachsehaute.
Mutter
leh sehe Dieh in einer Kerze Licht
im Rahmen einer dunklen Pforte stehn.
TIu splirst die Kuhle von den Bergen wehn.
TIu frierst ja , Mutter ••• dennoeh weiehst TIu
nieht.
Du sehaust mir naeh , der in die Naeht enteilt.
in dunklen Sehieksals ungewisse F 工'ist ，
mit einem L 늠 eheln ， das nur W~inen ist ,
mit einem Sehmerz , den kein Vertrauen heilt.
leh sehe TIieh in TIeiner Liebe Licht ,
im Zittern Deiner weiBen Haare stehn.
TIu spurst die groBe , dunkle Kuhle wehnund langsam , langsam senkt sieh TIein Gesieht.
Noeh immer leuehtet fern der Kerze Sehein- I.
TIu frierst ja , Mutter ••• Mutter-geh hinein ••• -'
Martha Haushofer stammte aus einer jlidisehen Familie ,
deren S .t ammbaum eine ganze Kette

3H:L ldebrandt ,

γ。 n Gelehrte끄

s. 이 87

4Haushofer , Moabiter

혐뿔쁨.§.， S. 40.

und Kauf-
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leuten aufweist. Als junges Madchen war sie - wie ihr
Sohn auch - still und

γerschlossen，

suchte wenig Kon-

takt zu anderen. 5
Haushofer

fli~lte

sich

gebor당 en

Mutter , der er im Innersten so

in der Ruhe der

핀hnlich

war: in der

Klarheit und BewuEtheit des Erlebens , in der Schwere
des 'I1ragenmlissens und Dankbarkeit des Tragendurfens. 6
Die Mutter Haushofers hatte zusammen mit einer
zarten Weiblichkeit einen scharfen , logischen Verstand ,
wie er eigentlich nur in dem Gehirn eines Mannes waltete Sie sprach leise , ein wenig wehmutig und doch entschlossen , in kurzen Satzen , mit einer sehr hohen Stimme. Aber wenn sie

γon

sozialen

Fraueni끄teressen

Verein fur

Fra잠 e끄

。 der γor

einem

sprach , kam Feuer in ihre

Worte. Mit derselben Glut spielte sie ihre mutterliche
Rolle. 7
In diesen letzten Stunden ,

beγ 。 r

er fliehen muEte ,

konnte Haushofer seine Mutter nicht mit Beruhigungen
tauschen. Die Unsicherheit der Zukunft , die sowohl Mutter
als auch Sohn splirten , spiegelt sich in diesem Sanett
wider. "Die

gro.βe ，

dunkle KUhle T1

,

die die Mutter wehen

spurte , wurde zum Symbol fur die unbekannte Zukunft.
5Hildebrandt , S. 42.
6 -r~

•

.,

Ibid.

,

S.

•

26 f.

7Hermann Heimpel , 딛펀 halbe Violine. 월추표흐 Jugend
Residenzstadt Mu끄 chen. (Stuttgart: K.F. Koehler
Verlag , 이 949) ， S. 270.

후묘 요르￡
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Diese Frau , die sich selbst nie auBer Gefahr des Judenhasses des Nationalsozialismus fuhlte , bewahrte

imm잉 r

ein warmes , mutterliches Herz fur die Leiden anderer
Menschen. 8

Dieses 장uBerte Eaushofer , als er schrieb ,

" ... Du schaust mir nach , der in die Nacht enteilt , j
dunklen Schichksals ungewisse Frist , j
das nur Weinen ist , j

m土t

einem

in

I갚 cheln ，

mit einem Schmerz , den keinVer-

trauen heilt."
Aus ihrer groBen Liebe schopfte Haushofer
:K raft

,

se 土nen

ungewissen

W~g

fortzusetzen.

lut und

J.V

Von dem er-

sten Bild der Mutter , wo sie im Licht einer :K erze steht ,
steigt die
I1

Schilderun텅

bis zum Hohepunkt in Zeile neun ,

Ich sehe Dich in Deiner IJiebe

工 icht;"

hier

γergleicht

Haushofer die Liebe seiner Mutter mit dem Licht eines
Heiligenscheines.
Aller Schmerz , den man bei solchem Abschied fuhlt ,
spiegelt sich in diesem Sonett wider‘.

Durch das Benutzen

einfacher Worter und das allmahliche Verlangsamen des
Rhythmus erreicht der Dichter einen Hohepunkt im letzten
Vers des Sonetts.

Der

工 eser

f ‘ lihlt den tiefen Schmerz

,

und der Vers weist auf die innere Anstrengung hin , sich
zu beherrschen.
Ein anderes Sonet-!- , in dem die rVlutter die Hauptf ‘ igur darstellt

eines

,

ist

f1

Schwanenring‘.
CJ

geschenkt hatte , hinterlieB er ihr.

s.

Es hat die Form

Den Sieg‘ elring , den ihm seine Mutter

믿 estaments.

8preiB ,

II

•

9.

Der Ring ist Symbol

40

der Familientradition und der Dichter hofft~ daB diese
Tradition durch die Kinder seines Bruders fortgesetzt
wijrde.
Den
ich
bin
der

Der Schwanenring
Ciegelring aus Deirnern Af] nenkrielS ,
lieI3 ihrl , Mutter , Dir. In Deiner Eut
ich gewiB , da 표 er in Treue ruht ,
viel von meines Lebens Bahnen wel~.

Das Wappen , das er fuhr‘t , den weiBen S?h~an ，
der m 당 chti당 Schlagerld seine Schwingerl hebt
und zwisch~n Ster~en in den Himmel strebtein Kaiser gab ihn einem fernen Ahn.
Er sie 감 le weiter. Komm ich nicht zuruck ,
s 。 ste5k ihn - gehst Du selbst ins andre La-nd
dem t딘 chtigsten-der Neffen an die Hand
,

und sag ihm : SchIAJanenflug bedeute GlrJck- - Gedenkt er dessen , der sein Erbe trug q
nur einen Tag im Jahr , so sel's genug.'
Dieses Sonett ist eines der am wenigsten erfolg월 elchen.

Dern Dichter ist es nicht 윈 el"Ll.n 당 en ， seine Gedanken

in einer klaren und konsequenten Weise darzustellen.

Man

ahnt hier , d.aB er durch die Sonettform zu sehr beschrankt
wurde.

Die Anforderungen der Form γerhindern das FlieBen

des Gedankens.

Der Vater
Die zwei Sonette , die sich mit der Auseinandersetzung
mit dern Vater befassen , sind besonders wichtig.
hofer , der so

끼rielwuEte

Karl Baus--

und voraussah , wurde , wie so

marlCher Mensch , iIn Augerlblick der EntSCheidungg blind.
j

Niemand hat besser als der Sohn die Tragik des Geopolitikers gesehen.
Der Vater
Ein tiefes Mtirchen aus dem Morgenland
erz~hlt uns , daB die Geister bBser Macht
gefangen setzen in des Meeres Nacht ,
versiegelt γ 。 n be~orgter Gotteshand ,
bis einmal im Jahrtausend wohl das Gluck
dem einen Fischer die Entscheidung gBnne ,
der die Gefesselten entsiegeln kanne ,
wirft er den Fund nicht gleich ins Meer zuruck.
Fur rneinen Vater war das Los gesprochen.
Es lag einmal in seines Willens Kraft ,
den D 점.mon heimzustoEen in die Haft.
Mein Vater hat das Siegel aufgebr、。 chen.
Den Hauch des BBsen hat er nicht 얄 esehn.
Den Damon lieE er in die Welt entwehn. 이 o
Dieses Sonett , in dem Haushofer
"Der Fischer‘ und die Djenie l1

γ。 n

~퍼 hI

die Geschichte

den 웰효bischen 프핸뾰웰

verwendet , um den Vergleich zwischen der alten

工 egende

und seinem Vater zu machen , zeigt keine Verdammung
Bitterkeit

딘ber

tige Rolle beim
tee

αder

die Tatsache , daB sein Vater eine wichAufstie원

des Nationalsozialismus spiel-

Vielmehr‘ druckte er diese unleugbare Tatsache schlicht

und klar aus.

이 OHausf]Ofer， 핀옆ELiter 혈뽑고E응’

f3.

4?
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In Beziehung zu seiner "politischen)Notwendigkeit
Philosophie ’"

bedeutet ihm der Damon d. er Flasche die ver-

nichtende Gewalt des Bosen. Obwohl dieser bose Geist gewohnlich

"γon

besorgter Gotteshand ll kontrolliert wird ,

vermag ein Mensch - in diesem Fall sein Vater - manchmal , den

D 섭mon

freizulassen. Die Verse 5 bis 9 deuten an ,

daB solche Momente , in welchen ein Mensch zwischen Gutem
und Bosem zu wahlen gezwungen wird ,
( l1 F딘r

fall bestimmt werden.

γon

Gluck und Zu-

meinen Vater war das Los

gesprochen. lI ) Wenn jedoch das Siegel aufgebrochen ist und
der Damon freigelassen , muB der Mensch selbst die Verantwortung dafur ubernehmen und die Folgentragen.
Karl Baushofer kam erst durch seine

칩uBerst

••

enge

Freundschaft mit Rudolf BeB in Beziehung zu dem Nationalsozialisrnus. Nach dem Mlinchner Putsch kam BeB zu seinem
Freund , urn sich bei ihm vor der Polizei zu verstecken.
Spater , als Hitler und BeB im

Gef칩ngnis

saBen , brachte

Karl Haushof‘ er ihnen Bucher , die Hitler haben wollte.

!’ DaB fur Hitler jedes Wissen allerdings nur Mittel zum
Zweck seines

l\~8、 cht 펀 ewinnes

sein konnte , das wuBte_ der

Vater ebetisowenig , wie daB Hitler mit Hilfe dieser
Bucher ••• Mein Kampf schrieb.

이2

Nach einer erfolgreichen Militarkarriere ,
er zwei

eindrucksγ。 lIe

w 값lrend

Jahre in Japan verbracht hatte ,

wandte sich Karl Haushofer einem akademischen , wissen끽끽

Hoff‘mann , Opposition Poetry , S. 67.

이2

Hildebrandt ,

s. 35.

der
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schaftlichen Leben zu.
끼rerbrachte

eineεIungenleidens

Doeh wegen

γonJapan

er nach seiner Ruckkehr

in der Sch\'! eiz.
‘

zwei Jahre

In diesen Jahren reiften in Karl Haus-

hofer die japanischen Eindrucke zu einem Werk , aus dem
unγerbrauchten，

sein groBes Verstandnis fur die Note des
jungen , aufstrebenden

Inselγ。 lkes

sprach , das ihm wie

eine deutsche Schwesternation erschien.
promovierte der

43j 칩hrige

1m Jahre

Haushofer an der

이 91-2

Universit늄t

Munchen zum Doktor der Philosophie.
1m Jahre
er

:Priγatdozent

이 919 ，

nsch dem ersten Weltk cieg , wurde
‘

fur Politische Geographie und zwei

Jahre spater Honorarprofessor in Munchen.
Der
bild.

jun턴 e

Albrecht fand in seinem Vater ein Vor-

Seine politischen und'wlssenschaftlichen Nei-

gungen erbte er ohne Zweifel

γ。 n

dem Vater. Aber er

erbte Buch seines Vaters groBe I ,iebe zur Literatur.
In zwei Generationen vereinigten sich Gelehrter und
Kunstler in jeweils einer P erson.
’

sich in dem'Sohn Albrecht

’tLeise ,

믿 radition

setzte

f‘。 rt.

IIermann Heimpel schrieb in
den Vater:

Diese

Dj걷

halbe Violine liber

doch in singenden Bogen der Phantasie

sprach Vater Haushofer und nahm die Euben - so nannte er
die Akademiker - ernst , als

w 늄 ren

11
3
seiner Fahrten "Lmd Phantasien. ”이
1.-/

Vaters ,

γ。 n
이5

sie

M 점‘nner ，

Die lebendig e Art des

Menschen und Erlebnissen zu

Heimpel , S.

27 이.

Gefahrten
‘

~rzahlen，

die

44
Schilderungen seiner Reisen , die Personlichkeiten von
Rang und Namen , die in das Elternhaus kamen , tibten einen
starken EinfluB auf den jungen , empfindsamen Albrecht
aus. 이 4
Die Romantik war ein bestimmendes Element in dem
Haushofe工~Haus.

Es herrschte ein f ‘ eingeistiger‘ Ton. "Die

Familie war eine Einheit in Urteil , Geftihl , Wort und

To끄，

schrieb Hermann Heimpel. IIWie der Vater schien der ·Sohn
in anderen

Zeitr감umen

zu leben als wir

zu denken , nach einem anderen Ziel

Europ당 er ，

γon

der Weisheit des chine-

sischen Zensors war viel die Rede und
selbstgew늄 hlten ，

gelassenen Tod.

γ。 n

einem freien

,

’!• 5

Wenn man an eine E'amilienatmosphEire denkt , in der
intellektuelle und geistige Interessen die Familie so eng
γerbinden，

ist es leicht zu

γerstehen，

welcher Zwiespalt

durch die politischen Auseinandersetzungen zwischen Vater
und Sohn entstehen muBten. Albrecht Haushofers Bruder

,

Diplom-Landwirt Dr. Heinz Haushofer , schrieb , daB sein
Bruder und sein Vater , Hdie letzten Jahrzehnte wi"e die
H 짐.lfte끄

beiden

eines Stereoskops ’1 erlebt

Diesen Unterschied , der den Sohn

h 늄tte끄.

γ。n

•

e

seinem Vater

trennte , schildert Haushofer in dem Sonett , IIAcheron.
Ein gro 요 er Dichter hat das Wort gepragt ,
man musse selbst den Acheron bewegen ,
wenn sich zur Hilfe nicht die Gotter regen.
이4

•

Hildebrandt , S. 43 f.

5Heimpel , S.

이6

Hildebrandt

27이.

,

S.

31.

I

’

”

Mein Vater hat es oft im Trotz gesagt.
Mein Vater war noch blind γ。 m Traum der Macht.
lch hab die ganze Not vorausempfunden.
Zerst6rung , Brand und Hunger , Tod und Wun캡 n ，
das ganze Grausen solcher Teufelsnacht ••• "1γ
Hier·'gibt Haushofer zu , daB sein Vater wissentlieh
die nationalsozialistisehe Idee unterstutzte und von einem
Maehttraum irregefuhrt wurde. Naeh diesem Zugestandnis
in Vers 5

당ndert

sieh die Stimmung des Gediehtes. Die Ver-

se 6 bis 8 zeigen Haushofers Verzweiflung

es ist , als

ob er seinen Vater fragen wollte , warum er nieht - wie
sein Sohn

das komrnende

Verh섭ngnis vorauss늄 he.

Diese

Verzweiflung steigt weiter in dem Sextett , bis zum
letzten Vers , wo der Leser leieht verstehen kann , was
diese tragisehe Auseinandersetzung , die Vater

γon

Sohn

trennte , fur Haushofer selbst bedeuten muBte.
BewuBten Absehied hab ich oft genomrnen
γon allern , was das Leben Sehones bot:
Von Heirnat , Werk und Liebe , Wein und Brot.
Nun ist das Dunkel tiber mieh gekomme끄·
Der Acheron ist nah , das Leben fern.
Ein mudes Auge sueht nach einem Stern.
In diesem Zusarnmenhang ist es interessant zu zitieren
was Haushofer friiher iiber seinen Vater‘ und sein

Verh칩 lt-

nis zum Nationalsozialismus gesagt hat:
Es stimmt , daB der Vater mit seinen Schriften
bewuBt zu einer deutsehen GroBmaehtreife beitragen
wollte. Es stimrnt , daB der Gebraueh - aber noeh
mehr der MiBbrauch - seiner Theorien dem Nationalsozialismus zugute kame Dennoeh ist der Vater
alles andere als ein Nazi. Das alles γersteht man
vielleieht , wenn man zwei Dinge weiB: das eine ist ,
이7

Haushofer , Moabiter Sonette , S.•

33.

,

46
wie das Weltkriegsende auf einen vaterlandsliebenden Mann γ 。 m Schlage meines Vaters wirken muBte:
TIaB man Deutschland zahlen lieB und es seiner
politischen und militarischen Macht enteignete ,
konnte er verstehen , aber daB man deutsche Gebiete amputierte , das hat er innerlich nicht ertragen ••• Nun kommt als zweites hinzu , daB der Vater
bis 1938 den Nationalsozialismus γollig falsch
sehen muBts , weil er nur durch die schonf‘ Eirbende
Brille seiner Freundschaft zu BeB in sein Blickfeld kame 이 8
Und es stimmt , daB kein Haushofer , der Vater eingeschlossen , Mitglied der Nationalsozialistischen Partei
war.
Die Auseinandersetzung zwischen.Vater‘ und Sohn
dauerte bis zum Ende. Durch den Selbstmord des Elternpaares zur Zeit des Nurnberger Prozesses am
•

946

,

이 o.

Ma.rz

gibt Karl Haushofer seine Fehler zu. "Quelques

mois plus tard , Karl Haushofer , obsede par la mort de
justifier sa γie ， se suicidait , realisant ce "junshi' ’ ,
cette mort d ’ accompagnement , que sa science du monde
japonais lui avait rendue familj

이8

Hildebrandt.

,

、

,19

8. 33.

19Michael Hobart , "Les nouveaus masques de la mort
et la lyrisme allemand contemporain: Albrecht Haushofer ’ S
’ Moabiter 8onette' et Rudolf Ha장 elsta끄 ge~s ’ Ballade γ。 m
γerschutteten Leben ’? ” Critique: Revue generale des
Publications francaises 닫호 etrangeres , (면 orne IX ，-함'0 77
(October , 이 953)-; S-. BIt이.

Heimat
Albrecht Haushofer schrieb einige Sonette , die
seine Liebe zu den Bergen seiner bayerischen Heimat widerspiegeln. Mansplirt darin seine enge Verbundenheit mit der
Natur. Wahrend einer Zeit , in der

Zerstδrung

und Vergang-

lichkeit herrschten , kommen dem Dichter seine Heimat , die
Berge und die Natur wie ein Symbol der Unverganglichkeit
und desUnzerstorbaren

γor.

Wenn er von seiner liber alles

geliebten Heimat spricht , und liber
im Hintergrund fl

,

t

’ ihrer Berge Mauern

verbindet sich irgendwie mit dem Bild

der Bergmauer die Vorstellung von Ruhe und Geborgenheit.
Partnachalm
Von allen quaderfest gef i..i gten Mauer끄
in Hof und Haus , in st 늄 dtischem Besitz ,
wird wenig bleiben in der Zeiten Blitzder kleine Bau γ。 n Holz allein mag dauern.그
Sein Dach ist fern von allen Kampfeszielen ,
im Winter tief in wei ‘~em Schnee versteckt ,
im Sommer hoch von grunem Wuchs gedeckt ,
von g工페nem Wuchs , darin die Winde spielen.
So darf es noch vielleicht in sp 늄ten Jahren ,
dem Tal entruckt und nur dem Berg γertraut，
an dessen Flanke sich das Wetter staut ,
den Erben seinen Zauber ganz bewahren.
¥!~r ， F:~_~~e~， Rc; st , X~rse~~~n~-1 ~u~e~~i- ~i~~-:-.，.， ,, 20
dart findet er's ••• Wie sind die Nachte stillf
Wahrscheinlich in demselben ’'kleinen Bau von Holzll
nahm Haushofer den letzten Abschied

γon

seiner Mutter.

Das Bild des Hauses , das in der Stille der Berge steht ,
ist ihm unvergesslich geblieben.
20

Haushofer , Moabiter

Sonett~，

S. 42.

48
AuBer seinen Erinnerungen an die Heimat hatte
er nur ein Glas Honig , das er anscheinend mit ins Gef 섭ngnis

gebracht hatte:
ein Glas mit Honig hab ich mir gespart.
so viel an'Heimat~ist mir nun geblieben. 21

1m Duft dieses Honigs liegt der Zauber und die
Kraft , Haushofer aus den

TT

grauen Ecken"

seiner Zelle hin-

auszuziehen und ihn wieder in die Umgebung seiner geliebten Bergheimat zu versetzen. Sicher ist

ei끄

Glas

mit'Honig als Erinnerung seiner Heimat sehr wenig ,
aber symbolisch enthielt es fur den Dichter alles ,
was ihm an der Heimat lieb war.

2이

Ibid.

,

S. 44.

,

Reisen
Die bildliche Darstellung mancher Moabiter Sonette
ist durch die Erinner‘ung an seine
Wahrend seiner

T 섭 tigkeit

γielen

Reisen

gepr칩 gt.

in Berlin als Assistent Pencks ,

eines der bedeutendsten deutschen Geographen und Eiszeitfor‘ schern , als Herausgeber der IJZeitschrift fUr Erdkunde Jl
und als Generalsekretar derselben Gesellschaft , vermochte
er viele Reisen zu unternehmen. Zwischen 1925 und

•

93 •

reiste er durch Nord- und Slidamerika , durch SowjetruBland bis zur Wolga , durch die Tlirkei , Nordafrika und ganz
Europa.

22

\ Schon als junger Mann kannte er die Welt wie nur

wenige Menschen.
Die Erfahrungen seiner Reisen und deren starke

Ein-

drUcke auf ihn , bringt er selbst zum Ausdruck in dem
folgenden Vers:
A끄

Meer und Landern
hab gleich Odysseus
von Menschenart und
allm늄hlich ist mein

hab ich γiel durchstreif‘ t
in bewegten Jahren
Menschenleid erfahren.
Bild der Welt gereift: 2 3

,

Die Erinnerungen an diese Reiseerlebnisse brachte
er zum vollen ,

工'eichen

Ausdruck in seinen dichterischen

Werken. Viele seiner frliheren Gedichte schildern diese
Erlebnisse. Ih den Moabiter Sonetten findet man sie nicht
als Hauptthema , sondern mehr als metaphorische Elemente.
Nur das Sonett

J1

Miyajima11 kann ala eine reine Schilderung

22Hildebrandt , S. 48.
23Haushofer , Moabiter Sonette , S. 68.

50
eines Reiseerlebnisses gelten.
Miyajima
Ein Tempeltor , durch das die Wasser ziehn ,
am .Strand geschv‘iungner Steinlaternen Reihe ,
uralter Kiefern leis durchrauschte Weihe
und Rehe die vor keinem Menschen fliehn.

,

An pl 잠 tscherndem Gev펴‘ ssersteigt empor
den Hang ein Pfad von Stufen , im Verbluhn
γ 。 n reichster Wildnis: Rot und Gold und Grun.
Aus Abendwolken bricht die Sonne γor •••
Der Gipf‘ el - goldne Nebel ringsherum
und Inseln ungeza.hlt , Gebirge , Meer aus lichter Tiefe schimmern Segel her.Du hohes Eiland , stilles Heiligtum
~::- __ J~pa~~ _b~a~~r S~e? bew~.h~e rei~ ... 24
durch alle Zeiten deiner Geister Sein!
I

Aber auch hier erscheint im zweiten Terzett die
warnende , lehrhaf‘te Tendenz , die in den meisten Sonetten
vorherrscht.

24

Ibid.

,

S.

78.

L

Freu끄 dschaft
γ。n

und Liebe

seiner Jugend an war Albrecht Haushofer ein

Einzelganger , obwohl er

γiele

Freunde und Bekannte hatte.

Aber sein ganzes Leben lang hielt er sich zurlick , als
hatte er Angst , sich durch irgendeine Schwache zu

γer-

lieren. Sein Bruder schreibt , nIl eut des amis , bien sur.
Mais ses amities ignoraient la gaiete de la jeunesse , elles
etaient incertaines , souvent il y mit fin avec un singulier
desespoir. Plus tard , il nomma quelques-uns de ses eleves
des amis , mais ils ne le furent pas reellement. De tres
bonne heure , il se sentit vieux. 25
Bis zum

이 4.

Lebensjahr war der kleine Junge fast

j!$
‘l

,1

kam er Privatunterricht zu Hause.

J1

1
11
1이

immer allein mit seiner Familie. Bis zu dieser Zeit be-

t

Die Tatsache , daB Al-

brecht bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr Hausunterricht
geno요，

erklart sein Einsamkeitsstreben. Durch diesen Unter-

richt war Albrecht seinen Altersgenossen an Bildung weit
liberlegen , die genaue Kenntnis Japans , die ihm sein weitgereister Vater vermittelte , war
,, 26
Alters staunenswert. ll
Man konnte

γielleicht

f딘 r

einen Jungen seines

sagen , daB er zu spat die

Bedeutung der Freundschaft begriffen hat. Heimpel hat
liber ihn in

Die halbe Violine geschrieben:

25Hei끄 z Haushofer ,

Il Souvenirs
sur mon frere Albrecht ,'’
Revue des Spectacles et des Lettres 으프 r Allemagne
occupεe. 이. Ja뾰gang ， N. 5. (찮i갚힌atum) s. 걷다.

Ver~er.

26preiB , S. 24.
냐
1
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Er kame츠 .in die Klasse I굶 iebte Klasse des Gymnasium 날1 reich a끄 Bildung , arm an Waffen , denn
ihm war융n die Spielregeln fremd , nach denen man
sich unter Pennalern behauptet. Er war wie ein
fremder Vogel in einem Huhnerhof:
er wurde gemieden und~hackte， nur urn AnschluB zu ge;i~n~~.27
In diesen ersten Schuljahren fand auf Anregung
der Eltern - wahrscheinlich weil sie ihrem zurlickgezogenen Sohn helfen wollten , sich seinerEinsamkeit zu entziehen - im Hause Haushofers ein regelmaBiges Schtilertreff‘ en statt. Wahrend
Studente끄

di~ser

Begegnungen hielten die

Vortrage tiber verschiedene Themen , sei' es ,

daB sie von einer Reise berichteten , eine Dichtung
interpretierten oder ein
liches

뽀hema

Gespr늄 ch

tiber ein geschicht-

ftihrten. 28

In dieser Zeit entstand Haushofers erste Dichtung
Abend im

끌얄앨한.

Das Drama ist ein Gesprach von jungen

Freunden. Einer nach dem anderen wendet sich

γon

dem

geistig Uberlegensten des Kreises ab , weil er zu hochmtitig , zu beharrlich in seiner vom Leben her nicht zu
~‘Jerk

rechtfertigenden Abgeschlossenheit erscheint. Das

besitzt hohen autobiographischen Wert und spiegelt das
Denken und Empfinden des jungen Dichters wider. Die
schwermtiti당 e

Natur sowie die intellektuelle Reife des

jungen Haushofers ist deutlich erkennbar.
Den Frieden will ich heut mit der Natur
Verstehen will ich , wo Verstandensein

27Heimpel ,
28

S. 225.

Hildebrandt , S. 44.

,

며
ι
Unmoglich ist undsich den Menschen weigert.
Hab ’ Dank , beseeltes All , fur Gluck und Leid!
Denn was du unter deinen Schicksalsgaben
An gr 。요 em Leid vielleicht vergessen hast ,
An kleinen Leiden holst du ’ s muhsam nach ,
Und darum·dank ’ ich dir die groBe Gabe! •••
Die Stille lebt ••• Ich will zu Bette gehn •••
TIer Sternenfriede senkt sich auf die Welt
Und adelt alles , was im 믿 ag verging •.• n29
Kurz nachdem Haushofer nach Berlin umgezogen war ,
erlebte er seine erste und vielleicht seine einzige Liebe.
Das Midchen war eine

lebens~ejahende

eines bekannten Forschers.
daB die Totalitat und

intelligente Tochter

γielleicht

Vitalit늄t

furchtete Haushofer ,

dieser Personlichkeit

zu viel von ihm verlangen wurde; vielleicht ahnte er , daB
er sich an ein solches Wesen ganz und gar
te; oder vielleicht fuhlte das Madchen

,

γerlieren ko끄끄-

daB Albrecht ihr

einen Teil seines inner‘ sten Wesens entzog , urn nicht durch
v
30
sie der Wissenschaft untreu zn werden • .-/
Vielleicht furch-

tete Haushofer auch einfach , im weiblichen Netz gefangen
zu werden. Aus welchen Grunden auch immer , trennten sich
die zwei jungen Menschen.
Hildebrandt schreibt uber ein anderes Madchen , das
Haushofer spater kennenlernte:

!T

AuBer

딩 einer Ju당 endliebe

war dies die einzige Frau , die in seinem Leben eine bedeutende Rolle gespielt hatte.
In einem der

,31

γ。 llkommensten

29 Albrecht

und schonsten Sonette

Haushofer , Abend im Herbst , Unveroffentlichtes Manuskript. (in PreiBr Dis둥탕rtation) s. 이이 7.
즈O

PreiB ,

s. 32.

31 Hildebrandt , S. 176.

5L~

erinnerte er sieh an die

ZW8l

Frauen seJ_nes

工 ebens.

믿 raumgesieht

Du hast so lange mieh im Traum gemieden ,
Du fruh Verbliehne. Heute warst Du da ,
so jung , so unzerstort , so seltsam nah
\rJie damals" 、 a18 zum erstenmal wir sellieden.
Wie loderten in jener Naeht die Sterne ’
Wie sehien die Welt vall Gluek. Vlie lang ist ’ S
her.
vvie wurden Dir die jungen Jahre sehwer.
Wie trieb es mieh hin딩끄 s in alle Ferne.
Nun prufst Du mieh im Traum. Es i 딩 t kein Sehmerz
und keine 민 rahermehr、 in ihm gewesen.
Du niekst und flusterst. Bist Du nun genesen?Ieh liege still. In Ruhe 8ehl섬 gt mein Herz.
- ist ein Dank. Der Dank soll ziehn
hinauf zu Deinem Grab im En 딩 adin.?ζ
Gebli당 ben

Die

감 hnliehen

beiden Madehen sind

Umst t:inde die8er zwel Erlebnisse
Jun당

und kurz naeh der AUflosung der

Bindung gestorben

-γersehmolzen

zu elner Einheit.

Eγa

\~Jenden

die

ln Haushofers Erinnerung ’

PreiB meint ,

이

-8 des Sonetts

sieh eindeutig an eben dieses Madehen selner

ersten Neig ung ’
‘

~1펴'， hrend

sieh die Zeile

이4

mit der Erin-

nerung an das Grab lm Eng‘ adin auf die spatere Liebe
bezieht. 33
W 감 hrend

selner ersten Berliner Jahre kam Haus-

hofer ln elnen der geistigen Kreise Berlins" den sogenannten "Montagstiseh. t ’ Zu diesem Kreis gehorten
au、S

dem politisehen , kunstlerisehen ’

1’vissensehaftliehen

und literarisehen Leben Berlins.

ner und Frauen

3칼 Haushafer , f10abi ter Sonette ,
[

33 PreiB ,

s. 33.

s. 83.

M 딩、n-

야
ι
Man darf daneben die Manner der Verschworung -) seine Gefahrten

nicht vergessen , wenn man liber die Bekannt-

schaften Albrecht Haushofers spricht.
Und schlieBlich gehoren die Schliler Haushofers zu
seinem Freundeskreis. Es ist interessant , daB drei seiner Studenten auch seine Biographen we.ren: Rainer
Hildebrandt schrieb , "Wir sind die Letzten"

,

Rolf

Italiaander gab eine feinsinnige Schilderung von Haushofer

i끄

Besiegeltes Leben , und Walter Stubbe·trug zu

dem Schrifttum liber Haushofer einen Essay bei. Hildebrandt schildert seinen Lehrer so:

schrieb Haushofer auch das ruhrende Sarrett , ’lDer Freund. It
Der Freund
Du Toter , denkst Du des Gefahrten auch?
Heut war mir wieder zwischen Traum und Wachen ,
als hort ich Dein vertrautes , tiefes Lachen ,
als fuhlt ich an der Wange Deinen HauchDu hast so viel geschaut , gesp i.irt , geahnt ,
hast fruh mit fruher Wandlung Dich verbγindet，
hast mir noch dunkle Mlihsal streng verklindetist nun auch mir der Weg zum Strom 당 ebahnt?
rch bin bereit zu bleiben und zu gehen.
Es leben nicht mehr‘ viele , die mich halten •••
34Hildebrandt , S.

5~

‘‘
‘시 U

TIber einen Sch딘 lerfreund， Wolfgang Hoi‘ fmann-Zampis ,

씨i

Dieser Mann , der in so jungen Jahren schon so viel
Funktionen besaB , hatte stets Zeit fur seine Schuler. Er saB unter ihnen und sprach daγ。 n ， was
hinter‘ den Kulissen des Nazi-Regimes geschah und
versuchte , den Vorgang in seinem ganzen politischen .
Zusammenhang zu verdeutlichen. Oder er erzahlte
von \rJ eltreisen , γon Begegnungen mit graBen Manner끄，
oder er τrersuchte， ~as Lebensgeflihl fremder‘
Volker zu erklare~.34

56
die Toten sind die tieferen Gewalten •••
1ch fuhle Dich im Boot als Fergen stehen ,
ich fuhle De 土ne Hand sich grliBend hebenDu schweigst .•• soll ich Dir folg en? Soll ich leben!?35
‘

'vvieder

,

vlie in dem Sonett

dem Dichter die

]코 rinner‘un당

!’ Reut

’

I

ersc]그 eint

an den geliebten Freund , der

auch sein Leben so fruh verloren
welt.

"Tra끄mgesicht ，

b 원 tte ，

in einer Traum-

Dazu vergleiche man den Vers aus "Der Freund"
war mir wieder zwischen

ersten Vers aus "Traumgesicht:
lm ’r raum gemieden.

I

’

또I raum
It

lT

und Wachen lT mit dem

Du hast so

Es ist bedeutungsvoll ,

lan런 e

da요

mich

er an die

hochstpersonlichen Erfahrungen seines Lebens nicht im
묘 ahmen

der wirklichen Welt ,

alistischen ,

phantasie 끼rollen

son 쉰

ern in dem der unre-

Traumwelt denken wollte.

Sein Freund , Wolfgang Hoffmann war
Krim gefallen.
seinen letzten

•

942 auf der

Von allen Verlusten , die Haushofer in
工 ebensjahren

zu ertragen hatte , tr‘ af ihn
Es ist moglich ,

der des j l..:lngen Freundes am schwersten.

daB er in diesem 'I'od sein eigenes Schicksal ahnte.
nun auch mir .der Weg zum Strom gebahnt? lT
toten Freund.

lT

Tst

fragt er den

In diesem Gedicht spurt man die ganze Qual

und den Schmerz , die Haushofer in dieser Zeit ertrug.
Alles , was er liebte und

끼rerehrte ，

alles was fur ihn in

diesen letzten Tagen als wichtig und bedeutungsvoll galt ,
war vergangen.

35Haushofer ,

IVIoabi t똥

효으묘웰혈，

S.

잊.
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Die Sinnlosigkeit des Krieges mit seiner Vernichtung , seinen Schmerzen und seinen Verlusten sindThemen
vieler
die

Das Sonett llRattenzug , rt bei dem man an

칩。 nette.

γoJJcssage

It

Der

die Armee dar , als

묘 attenfanger γ 。 n
IT 휠 in

Beer

einem Pfeifer geflihrt wird.

γ。 n

Hameln l1 denkt

,

stellt

grauen Ratten , ’I das von

Ausflihrlich beschreibt der

Dichter die Bewegungen der Rattenarmee , die alles , was
in ihrem Weg steht , friBt und

끼rernichtet.

Aber wie in

der Volkssage wurde das "Rattenheer" ahnungslos und hilf-

•

los in die Vernichtung getrieben.
ι

‘
i
!
J

·!

Rattenzug
Ein Beer 끼ron grauen Ratten friBt im Land.
Sie nahern sich dem Strom in wildem Drangen.
Voraus ein Pfeii‘ er , der mit irren Klangen
zu wunderlichen Zuckungen sie band.
So lieBen sie die Spe 土 cher vall Getreidewas zogern wollte , wurde mitgerissen ,
was widerstrebte , blindlin 윈 s totgebissenso zogen sie zum Strom , der Flur zuleide •••
Sie wittern in dem Brausen Blut und Fleisch ,
und wilder wird der Klangsie sturzen schon hinab den Uferhang--

γerlockender

ein schriller Pi‘ ii‘ f - sin gellendes Gekreisch:
Der irre Laut ersauft im Stromgebraus •••
die 묘 atten treiben tot ins Meer hin원끄 s ••• 36
In manchen Sonetten
Ton an.

In einarr

,-",

ird die

klin딘t

ein tief pessimistischer

IVlen띔 chheit

rtTiger-Affen' ’ ge-

nannt , denn sie ist "dem Aff‘ en g il:. eich an morderischer Kraft.
Wenn die Menschheit dem Dichter auf solches Niveau ge36Baushofer ,

핀떨뀔끊공 홉없앓te ， s. 50.

1t

58
sunken zu sein scheint , ist es

γerstandlich，

daB Verstand

fur ihn keinen Sinn mehT‘ hat.
Was half es , daB de l" W 늄 gende Verstand
die Rechnun핀 fuhrte bis Z "L1.ill letzten SchluB!
De l" Wahn begreift nu l", was er f딘hlen muB.
Der Wahn alleih war Herr in diesem 工， and.
In 王 eichenfeldeT‘n schlieBt sein stolz~~ Lauf ,
und Elend , unermeBbar , stei 당 t herauf.?f
Nachdem diese l" Wahn seinen sinnlosen Kurs gelaufen ist ,
sieht Haushofer , daB am Ende "Nu l" Schutt und Asche , werden Zeugen seine ’,38
Obwohl de l" Dichter sein Bedauern liber die materiellen
sowie geistigen Verluste de l" Traditionen seiner Epoche
haufig ausdruckt , kommt nu l" einmal echte Bitterkeit libe l"
sein eig enes Schicksal zum·Ausdruck.
‘

an Beethovens

I1

Fidelio ,l1 in dem die Gefang enen mit
‘

he l" oischem Willkommen
und

\jJO

γ 。1"

dem Gefangnis

empfan당 en

werden

Gutes :Liber Bo ses siegt , fragt sich Haushofer , ob

es keine Gerechtigkeit gibt.
erz 감hlt

Mit de l" Erinnerung

In den ersten Zeilen

er die Geschichte de l" Ope l" und erreicht den

triumphierenden Hohepunkt in de l" elften Zeile , urn dann
plotzlich die ganze Stimmung des Sonetts zu

감ndern:

1m Leben gibt es diese 밍 one nicht.
Da gibt es nur ein l§hmendas Verh따Ten. - 39
Danach ein Henke l", ein Im-Sand-Verscharren.

,
3원
Ibid. ,
59I-bid. ,
37 Ib i d.

S . 61.
S. 49.
E • 50 •

•
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Wahrend saleh einer hoffnungslosen GefangeIlschaft ,
’

in der man nieht weiE , wielange man noch lebenwird ,
工'ucken

Mensehen einander naher als selbst naeh jahre-

langer Bekanntsehaft.
&@*1! 용 J”‘lr

••• spur ’ ie I:. ~ure~. ~~e ~~n~_e TT'_'_" _ 40
das Beben vieler bruderlieher Hande.

I

‘
、

;

1{*

* ; t 1「 J ι 4

Haushofer flihlte ein tiefes r‘1 itleid mit Kameraden

,

die seinen Zustand miterlebten.
Ieh bin der erste nicht in diesem Raum ,
in dessen Handgelenk die Fessel sehneidet~~
an dessen Gram sieh fremder Wille weidet.카]
Aber sein Mitleid gilt nicht nur den Mitgefangenen ,
sondern auch den zahllosen Menschen , die ungewollt und
hilflos

Opfer des Krieges wurden. Mit

Versta끄 dilis

und

Gemut auEert er dieses Mitleid in dem Sonett liber seine
W 섭 chter ，

die ja aueh Haftlinge waren.
Die

W 늄 chter

Die W 담 chteI‘ , die man unsrer Haft gestellt ,
sind brave Burschen. Bauerliches Blut.
Herausgerissen aus der Darfer Hut
in eine fremde , nicht verstandne Welt.
Sie sprechen kaum. Nur ihre Augen fragen
zuweilen stumm , als ob sie wissen wollten ,
was ihre Herzen nie erfahren sollten ,
die schwer an ihrer Heimat Schieksal tragen.
Sie kommen aus den astlichen Bereichen
der Don원1μ die der Krieg schon ausgezehrt.
Ihr Stamm ist tot. Ihr Hab und Gut γerheer‘t.
Noch warten sie vielleicht auf Lebenszeichen.
Sie dienen still. Gefangen-sind auch sie~
Ob sie ’ s begreifen7 Morge끄? Spater? Nie?42

πoIbid. ,

S.

4 • Ib i d.

S • 11.

,
42
Ibid. ,

S.

이이 •
•

9.
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Zurn Therna seines Mitgefuhls gehort auch das Sonett
ITDer Arzt.

\I

Wahrend der ersten VJo chen seiner Gefangen-

schaft , wurde Haushof‘ er von einem Arzt gepflegt , der ebenfalls

H 짐~ftling

war.

Dieser Arzt hatte einen Schlussel ge-

stohlen , mit dem er Haushofers Fesseln offnen konnte.

Er

zeigte Haushofer , wie er es zu machen habe , urn sich selbst
die Fesseln wieder anzulegen.

Dieser Arzt war es , der

Papier und Bleistift besorgte , damit Haushofer
ersten Sonette , als er

~och

텅출土ue

gefesselt war , schreiben konnte. 43

Diesern gutigen Menschen widmete Haushofer das folgende
Sonett.
Der Arzt
Wenn nicht - γ 。 nallen Lastern dieserWeltam meisten blasses Gift im Neid sich fande ,
so neidet ich dern Arzt die milden Hande ,
mit denen er die Hilfe rings bestellt.

•

Sein Mahl ist kalt , daB keiner von den Kranken
die Warme misse. Halten andre Hast ,
so wander‘t er und pflegt , und keine Last
ist ihm zu groB , mag er γor Burde schwanken.
Des Heilens Gnade ward ihm zugeteilt.
seinen H 늄nden strahlt ein heller Schein
in vieler Zellen dumpfes Grau hinein.
B evor die rechte Stunde mir enteilt ,
erbitt ich , ohne Scheu , mit klarem 믿。 n
dem Doktor Gottes Dank und Gottes Lahn!144
γ。n

Aus des Dichters Sehnsucht nach Freiheit erstehen
manche der schonsten und lyrischsten Gedichte.

Diese S'ehn-

sucht nach Freiheit druckte er in Natursymbolen aus.

Die

Berge und Taler seiner geliebten Alpen , das Meer und die
43 Hildebrandt , S.

•

92.

44
Haushofer , Moabiter Bonette , S. 45.

Vogel symbolisieren die Freiheit , die Geborgenheit und
die Einsamkeit , nach denen er sich sehnte.
Nordwestwind •••
••• dr~ngt in meine Zelle.c Kann es sein
die Nase pruft - • 1st ’ s nicht nur eine Spur
Salz in dieser Luft? War ’ s Tauschung 끄ur?
Dnd plotzlich rauscht das Meer zu mir hinein. 4 5
γon

z 집‘rtlichen

In einem

Sanett ’JSpatzen" freut er sieh

uber den Besuch zweier Spatzen. Mit lyrischem Ton spricht
der Dichter

γ。 m

!’ Spatzenritters.

Schnabeln l des
1I

llSpatzenfr~uleins"

und des_

Aber in dem Sextett kehrt er in die

Wirklichkeit seiner Lage zuruck:
Wie seltsam ist es , un 당 ehemmte Leben
in Fesseln voller Frage nahzustehn 。 b mich die flinken , schwarzen Aug en sehn?

1

(‘

‘

Tod

hei요t

fur Haushofer auch Befreiung von der

qualerischen Sehnsucht nach Freiheit. In dem melancholischen
Sonett llVal Tuoi ll erinnerte er sich an einen schonen Tag ,
’

den er in den schweizerischen Alpen
ne Sehnsucht nach den Bergen und

de l'

γerbracht

hatte. Sei-

Freiheit , die sie

bedeuten , wird zur Todessehnsucht. Auf dem Gipfel eines
Berges mochte er sterben. Der Leser spurt auch in diesem
Sanett die traurige Erkenntnis des Dichters , daB solch
schone , gl i.ickliche Stunden in einem Menschenleben nur
sehr selten sind.
%
----I-- -인〕

kμ

“, rbT-’ku
h
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시

Sie schauen fort. Ein Tschipp , ein Flugelheben ,
der Eisenrost ist leer. lch bin allein.
Wie gerne mocht ich bei den Spatzen sein ••• 46

|
1
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Val Tuoi
Vom hohen Gipfelgllick des Piz Buin
ins Val Tuoi zog unsre WanderspuI‘
durch weicher , bachdurchrauschter Almen Flur
durch Arvenwaid hinab ins Engadin.
1ch fuhlte , wie die Zeit des Glucks entrann ,
so fl단 chti휠 wie des Morgens klare 工j따 t ，
s 。 flfiefltig wie der Flatten sFJRer Du￡tich sah zuruck auf Eis und Felsund sann:

,

Wa. r ’ s nicht ein sch6ner SchluB fUr meine Tage ,
dort oben mud in weichen Schnee zu sinken ,
zum letztenmal der Sonne Schein zu trin함 en
und einzuschlafen 0 11.끄e vJu끄 seh und Klage--?Wir wandern f ‘ ont. 1ch denke still zur과심k
an Val Tuoi , a끄 Gipfel , Tod und Gluck.~(
‘

니

”이

h

’기

1

”
1
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U

47 1bid • ,

s.

88.

S~lQ§tiJberwin(lLl.ngund

Innere Wandlung des Dichters

In den vorhergehenden Seiten dieser Arbeit wurden
γ。n

die Moabiter Sonette

verschiedenen Standpunkten dar-

gestellt: als Ausdruck der Weltanschauung des Dichters ,
als autobiographische Einblicke in sein Leben und als
Widerspiegelung

eini용 er

seiner Gedanken wahrend seineI‘

letzten Lebensmonate. Aber es bleibt noch ein wichtiger
Aspekt der Sonette

,

der untersucht werden muB.

Die letzten Monate im

Gef~‘ngnis

ter zu einer Prufung seines eigenen

fuhrten den Dich-

Lebens~

Und die

lVIoabiter Sonette sind Zeugnis dafur , daB er trotz seiner wiederkehrenden Verzweiflung eine innere Wandlung
erlebte , die ihn

γorbereitete，

seinen Tod mit neuer Sicher-

heit anzunehmen.
Die Eisenketten , die er tragen muBte , lehrten ihn ,
daB es andere Fesseln gibt , die sowohl binden als auch
schwerer zu losen sind. tiber diese Fesseln schreibt er:
Sie haben mich gelehrt , daB andre Ketten
zu dulden wie zu losen schwerer si끄 d:
Begierden , Wunsche , die sich aus dem Ki~g
in Mannestrotz und Greisenharte retten:~。
Den groBten Teil seines Lebens verbrachte Haushofer
im Kampf gegen ein verhasstes Regime. Zuerst warnte er
nachdrucklich

γ。 r

dem sich

n 칩hernden

Ubel; spater nahm

er an den Bestrebungen zum Umsturz des Regimes teil. Es
ist kein WundeI‘, daB ihn ein Gefuhl auBerster Hoffnungslosigkeit

uberw집Lltigte ，

π8 Ibid • ，

S. 59.

als diese Versuche scheiterten.

64
Aus dieser tiefen Verzweiflung , welche aus den folgenden
Versen spricht ,

~eεann

seine innere Wandlung.

An der Schwelle
Die Mittel , die aus diesem TIasein flihren ,
ich habe sie geprlift mit Aug ’ und Hand.
Ein j 감her Schlag - und keine Kerkerwand
ist machtig , meine Seele zu berlihren.
Bevor der Posten , der die Tur bewacht ,
den dicken Klotz γ 。 n Eisen sich erschlosse ,
ein j 섬her Schlag - und meine Seele schosse
hinaus ins I!icht - hinaus in ferne Nacht.
Was andre H~lt an Glauben , Wtinscben , Hoffen ,
ist mir erloschen.
Jie ein Schattenspiel
scheint mir das Leben , sinnlos ohne Ziel.
"l;\

}i1reund끼

gestellt.

Die Gedanken , die in dem ersten Terzett des Gedichtes
。 ben

geauBert werden , ahneln dem Vers I’Es leben nicht mehr

viele , die mich halten •••

11

aus "Der Freund' ’ in Stimmung

und Gefiihl.
Die

Ged딩‘nken

der letzten drei Zeilen IIAn der Schwelle"

sind besonders wichtig , wenn man sie als das erste Kennzeichen der Wandlung des Dichters deutet.

Ob es der Wille

z11m I ,eben war , der ihn vor Selbstmord schtitzte , oder ob
sein

Z 건 gern

aus irgendeinem religiosen

Gef딘hl

(’ 1 묘 s

ist

uns
nicht wichtig.
Wenn man diese Verse als den Ausgangspunkt von Haus-

耳캉Ibid. ， S. 이 5.

u1

”
”
니 U

Dichter sich schon in dem Sonett IIDer

니

Die Frage , ob er sterben oder leben soll , hat der

-니

Was halt mich noch - die 섭 chwelle steht mir offen.
Es ist uns nicht erlaubt , uns fortzustehlen
mag uns ein Gatt , mag uns ein Teufel qualen.’ 49

-

l
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hofers Abwendung von der auBeren Welt sieht , wenn man
sie als den Anfang seiner inneren Selbstprlifung , die
ihn zu einer neuen

Gem던tsruhe

flihrte , interpretiert ,

finden die Moabiter Sanette ihr echtes Wesen in der
poetischen" Dokumentation des Strebens eines Menschen ,
sein eigenes Schicksal mit Sicherheit und Tapferkeit
anzunehmen: Man darf‘ die Sonette , die bis jetzt in dieser Arbeit dargestelltr wurden , als verschiedene Stationen
Stationen , die ihm seine

seines Lebens auffassen

hal~en.

끼」
내」깨

Selbstliberwindung zu gewinnen

JJ
이1

Ein wichtiges Sonett in dieser Wandlung ist
"Schuld' ’ • Ob er schuldig oder unschuldig in den Augen
des bestehenden Gesetzes war , ist nicht wichtig. Seine
Schuld ist eine

pers~nlich

geflihlte

S~huld，

die daraus

resultiert , daB er , trotz seiner Erkenntnis des Ubels
des Regimes , nicht genug getan hatte , daB er nicht stark
genug und wirksam

genu당

mit der Tat

gez~gert

「ι elle ，

γ 。 n a~ler

f ‘ rei

gemahnt hatte , daB er zu lang

hatte. In der Einsamkeit seiner
Eitelkeit , wuchs sein Verantwortungs-

geflihl , und er auBerte seine eigene
keinen irdischen

묘 ichter

딩 chuld，

flir die es

gab.
Schuld

Ieh tra당 e leicht an dem , was das Gericht
mir S-chuld benennen wird: an Plan und Sorgen.
Verbrecher WaI‘’ ich , hatt ’ ich fur das Iη 。 rgen
des Volkes nicht geplant aus eigner Pflicht
Doch schuldig bin ich 김 nders als ihr denkt ,
ich muBte f ‘ ruher meine Pflicht erkennen ,
ich muBte sch늄rfer Unheil Unheil nennen-
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mein Urteil hab ieh viel zu lang gelenkt •••
Ieh klage mieh in meinem Herzen an:
Ieh habe mein Gewissen lang betrogen ,
ieh hab mieh selbst und andere belogen
ieh kannte fruh des Jammers ganze Bahn ieh hab gewarnt - nieht hart 당 enug und klarl~
Und heute weiE ieh , was ieh sehuldig war ••• )U
"TIer Sehierlingsbeeher Tl gehort aueh zu diesem Schuldmotive Hier

γerehrt

Haushofer dengroEen grieehisehen

Philosophen· Sokrates , der stark genug war , sieh fur seinen Glauben und fur qas , was er als
。 pfern.

묘 eeht

erkannte , zu

Haushofer bedauert es , daB ihm diese Tapferkeit
“」
7」

fehlte.

11

1

Der 딩 ehierlingsbeeher
Man will noeh in Athen den Ort bezeugen ,
wo Sokrates gewartet haben soIl ,
bis jene Frist der frommen Feste vall ,
urn sieh dem todliehen Gesetz zu beugen.
Ieh ging γ 。 ruber an der dunklen Schwelle
den Blick zum Parthenon emporgewandt ,
und ubersah , γon lichtem Glanz gebannt ,
den Todesbeeher in der Tageshelle.

~ .iJ:;;J

,

Nun reut mieh , daB ieh dort vorliberging.
Es h 늄tte sieh geziernt , ins Knie zu sinken
und wissend von dem Sehierling mitzutrinken.
Es war ein GroBer‘, der sieh unterfi끄 g ，
des eignen Sta a. tes blinden Mordgewalt~n
als Opfertier die Treue so zu' halten. , 5•
Der Wissensehaftler in ihm hatte sein Leben lang
늄uBerer

urn ein HoehstmaB

und inner‘ er Freiheit

gek늄mpft ，

urn sieh behaupten zu konnen. In diesem Kampfe muBte er
fremde
끄ieht

Einflu요 e

notgedrungen aussehalten , urn sieh selbst

in anderen Mensehen zu

50 Ibid.

,
5• Ibid. ,

S. 48.
S.

이

6.

γerlieren.

Unter der wis-
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senschaftlichen Abgeschlossenheit hatte er seinem personlichen Leben sowie seinen Freundschaften nur einen
ganz beschrankten Bezirk

einr집umen

durfen.

Aber das heiBt nicht , daB er kein Gefuhl fur die
1m Gegenteil , es ist

Leiden seiner Mitmenschen besaB.
wahrscheinlich ein Zeichen daflir

,

daB er zu empfindlich

war , daB er ein zu groBes Herz besaB.

Rolf Italiaander

sagt:

und durchde밟 en Selbstprlifung spurt der Leser , daB er
die Wichtigkeit menschlicher Bindungen erkannt hat.

Die

zwei Gedichte ltTraumgesicht" und ltDer Freund ’, weisen auf
dieses BewuBtsein hin.

Es wird auch im Sonett "Kami"

deutlich , d~B er in der Erinnerung an diese vielleicht
zu weit von sich gehaltenen Freundschaften eine neue
Kraft fand , die ihm Trost und Hilfe in diesen schweren
Monaten gab.
Kami
Vor vielen Gr담‘bern hatt ich mich zu neigen.
urn nach des fernen Ostens tiefem Brauch
noch Dank zu sagen , eh der eigne Hauch

52 ltaliaander ,

S. 20.

1

””
니 1

In den Monaten der Gefan당 enschaft des TIichters

이

Er war mit einer gtoBen Herzensw칩 rm~ und Herzensglite
begabt. Diese , vermischt mit viel (fast feminin~r)
Melancholie , waren sagar so stark , daB er sich~
urn nicht Se따 imentalit집ten zurn Op ￡ er zu fallen; bei
seinen politischen Auf‘ gaben unbedingt mit eiskaltem
Sarkasmus abschirm흐끄 muBte ••• Albrecht Haushofer
lehrte mich , daB 월rkasmus und Ironi-eJ sich in
einem Mann auch als Schutz gegen zuvi강 1 Herz ,
gegen zuviel Gemut ent~따 ckein-konnen.52

1

68

nun muE ich ’ s aus dero Schweigen

hinuberweht

der Zelle tun. Die Seele loszubinden
von aller Umwelt hab ich langst gelernt ,
zu lenken , wenn sie suchend sieh entfernt.Die 믿 oten helfen ihr , die Bahn zu finde끄.
Die Toten wissen die besondren Zeichen:
Sie bleiben stumm fur Seelen , die begehren ,
und stumm fur Seelen , die noch nicht γerehrendoch lassen sich die Toten gern erreichen ,
wenn man ‘ befreit von aller Wunsche Weben.
nur kommt , urn ihnen Lebe끄 sdank zu geben. 혔
Es gibt kaum einen Beweis , auf Grund dessen man
Haushofers Beziehungzum Christentum erklaren konnte.

den Sonetten ist es nicht leicht festzustellen , ob der
Dichter den christlichen personlichen Gatt meint , wenn
er das Wort "Gott l1 gebraucht. Obwohl die inneren Werte ,

川川 川 川끼씨”
매깨川내내떼
세」
깨페
川미미세

Es fehlen ehristliche Motive in den Dramen , und in

”
이

-

니

bedauert , Werte sind , die wir meistens mit den Worten

M 나μ시 내 이1나 깨

die er in seinen Werken darstellt und deren Verlust er

1

westliche christliche

sie naturlich

annehme~

rrrcπdition’，

kennzeichnen , kann er.

ohne sich selbst als Christ zu

verpflichten. Ferner soll der Leser sich htiten , im Glauben des Dichters an eine historische Gerechtigkeit , an
eine kosmische Notwendigkeit und an eine moralische Welt。 rdnung，

wie sie

i끄

dieser Arbeit dar‘ gestellt werden , den

christlichen Glauben zu sehen.

5μ

Jedoch gibt es keinen Zweifel , daB der Dichter
im Sonett '’ Qui resurrexit l1 eine bewuBte Bejahung des

53Haushofer ,
54Hoffmann ,

핀요abiter

S.

이 77.

Sonette , S. 84.

1

”
니--
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‘
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Christentums ausdrliekte. Dieses Sonett ist sieher mehr
als ein Versueh , den beri.ihmten Isenheimer Altar , "Auferstehung Christi"

γ。n

Mathias Grunewald lyriseh wieder-

zugeben.
Es ist aueh wiehtig zu bemerken , daB in diesem
Gedieht die Bejahung des Christentumsals etwas Neues ,
als etwas , das ihm nur die Gefangniserfahrung bringen
konnte , erseheint. "Doeh

1,(

eines wollte ganz in mir be-

stehen. "
Die letzten drei Verse bestatigen , daB Haushofer
·ein neues Vertrauen gefunden hat , daB der Tod nieht unbedingt das Ende bedeutet.
Qui Resurrexit
工n tausend Bildern
AIs Weltenriehter ,
als Dorngekronten ,
doch keines wollte

hab ieh Ihn gesehn.
zornig und erhaben ,
als Madonnenknaben ,ganz in mir bestehn.

Jetzt flihl ieh , daB nur eeines gliltig ist:
Wie sieh dem Meister Matnis Er gezeigtdoeh nieht der Fahle , der zum Tod sieh neigtder Liehtumflossne: dieser ist der Christ.
Nieht 1Ylensehenkunst allein hat so gemalt.
Dem" Grabesdunkel sehwerelos entse b. webend ,
das Haupt mit goldnem Leuehten rings umwebend.
Von allen Farben geisterhaft umstrahlt ,
noeh immer Wesen , dennoeh grenzenlos ,
f i.ihrt Gottes Soh~ empor zu-Gottes Sc~oB.55
Die letzte Bestatigung

γ。 n

Haushofer innerer 1nJ and-

lung findet man in einer Reihe von Sonetten. Mensehliehe
Wlinsehe und Begierden , Ehrgeiz und

Eitel}ζeit

versinken.

Die Ketten , mit denen sie binden , sind gelost;
55Haushofer , Moabiter Bonette , S. 24.

”

””
”
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Bin ich γ 。 n ihnen freier als ich war.
so dank ich diesem letzten halben Jahr.56
In der letzten Untersuchung erscheinen sie nur als
ein kleiner Teil

sagar unwichtiger Teil

bedeutungsγ 。 lleren

Ganzen.

eines gr6 .B eren

,

Wir sind ja beide , Mensch und Mlicke , nichts
als klein~ Schatten eines graBen Lichts.57
Dieses neugewonnene Verstandnis wird in dem Sonett
"Wandlung l1 zusammengefaBt.

Wie Gold und edle Steine sich im Sand
끼rerborgen halten , bis der Sand verweht
und ihr Gewicht allein im Sturm besteht ,
So hebt sich nun aus allem lauten Tand
das Unverga ngliche. Das rch wird still ,
Wenn Es in ihm schon leise beten will.~.58
‘

56 Ib i d.

, S•
57 Ibid • , s.
58 Ibid. , S.

59 •
27.
58.

U
이끼까 마

Wie vieles , was wir frliher kaum gesehn ,
ist heute nah mit ungeheurem Wirken:
Wir nahern uns den heiligen Bezirken ,
γon denen scheu wir nun in Ehrfurcht stehn •••

이υ

Wandlung
γ 。 n dem , was uns in jungen JahI‘ en band ,
an \rJunsch und Wort in menschlichen Gestalten ,
wie wenig hielt den t6dlichen Gewalten
im letzten Prufen unsrer Seele stand!

V:

DIE 1?OR~1 DER IVIOABITE 묘 SONETTE
UND BINI GE BESONDEI ?l:1EI 1I'J김N DES STILS

Nach der Untersuchung des Inhalts der Sonette
lohnt es sich , einen kurzen Blick auf die 펀.uBere Formdie Struktur der Bonette

= zu

Besonderheiten des Stils

hinzuwe工 sen.

~밍 rfen sowie auf einige

핀1 0rm war fur Albrecht Haushofer sehr wichtig.

Sein

없leLer

schreibt daruber.: "Parceque lui-meme

표tai퍼

tres sensible , il prisait tres fort la forme ••• Briser
la forme lui semblait peche mortel.

besoin du

1|

”•

temps.ll이

川미

aτTait

lj
내니

la creation spontanee , il

11 se mefiait de

1川
1'1 이

ill'!

kann ohne besondere Muhe erkennen , wie stark bei

川川니 끼 깨”이개씨

1Vlan

Haushof‘ er der Formwille mit dem Intellekt verhaftet ist
und wie stark die innere und die auBere Form zu elnem
organischen Ganzen

γerschmolzen

sind.

Ohne Ausnahme sind die Moabit갚 앓않릎ξ 당leich
in Metrikschema und Reimbau.
Die Sonette sind in f딘hffliBigem Jambus geschrieben.
Ii‘lenD

/'

Un

/

칩e

~

/

/

/

duld / und Hoff / nungs los / ig keit

Die Reime sind durchwegs γon groBter Reinheit
unter Vermeidung unschoner Gleichkl펀I.nge.

Der Leser er-

lζennt sofort , mit wie viel Sorgfalt der Dichter die Aus-

wahl seiner Reimworter traf.
Auch veranderte der Dichter seinen Reimbau nicht.
Das Reimschema der OJζtave ist ein umschlingendes , vier-

이 Haushofer， Heinz , S. 26.
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relml 당 es:

abba/cddc
In der Aus\i·Jah1 des Reimbaus des

Seχtetts γerwendet

Haushof‘ er ein Schema , das nicht haufig in der Sonettdichtun원

der deutschen Sprache vorkommt.
eff /

egg

Die Re 당 e1ma‘ Bigkeit der Iv1 etrik und des Reimbi1des
ist umso erstaun1icher , wenn man das Origina1-Manuskript
sieht.

Die Sonette sind mit einer schonen , ]ζnappen Hand-

schrift auf‘ flinf B 。당 en Papier‘
mit Tintenstif‘ t

=

acht Bonette pro Seite

eng geschrieben.

Sie zeigen fast keine

Korrel;ζturen.

l\ atlir1ich ist es mog1ich , daB Haushofer die Bonette
zuerst auf anderem Papier ent찌。 rfen hat.

Jedoch findet

man keine 묘 rwahnung in der Literatur , daB es so war.
Wenn aber das Manuskript die Umfassung dieser Gonette darstel1t , muE man die Sorgfa1t anerkennen , mit der der Dichter
seine Sonette zuerst durchdachte und dann niederschrieb.
Die Reimanordnun당 der Verse

9

이2

(eff/e)

,

v파 e

bei den beiden Quartetten , im umschlingenden Reim mit
dem fo1genden Reimpaar am Sch1uB des Bonettes wird den
Leser an die Form des eng1ischen Bonettes erinnern.
、 Dichter γerst상rkt

TIer

diese Beziehun당 zum Shakespearsonett

durch die Verwendun원 des Paarreims in den Sch1uEversen ,
wo er das inhalt1iche Kriterium einiger Bonette erh~rtet
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und betont.

Dafur ist das f ‘ olgende Sonett ein gutes

Beispiel:
Na. chtliche Botschaft
Noch andre Botschaf‘ t rieselt aus der Nacht
in meines Wesens kaum bewuBte Schichten.
im Wellengang γ。 n Tonenund Gesichten
wird mir von Toten letzter Sinn 원 ebracht.
‘

Zu deuten das Gef‘급hlte ， bleibt γersagt.
Die Toten rufen LIDS auf eigne Weise
mit Klangen wie von einer sternenreisenur eines weiB ich , da der Morgen tagt.
So wenig in den ~toffgebundnen Reichen ,
seit Schopfertum 'im Sonnenkreis begann ,
ein Kornchen Staub verlorengehen kann ,
so weni당 de rf ein Seelenhauch entweichen.
Wohin er weht , wenn er dem Leib entflieht건
die Frage scheut , wer keine Grenze sieht.~
‘

1
1j
1Ju

lyjj11

Auch von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet , erweist es sich , daB er in der eigenwillig en Form seiner
‘

Sonette eine Art Synthese zwischen der musikalisch-schwingenden Art der italienischen Sonette und dem gedanklicherregenden Aufbau

~er

englischen

딩。 nette

erstrebt und

erreicht , um eine in dieser Art ganz ihm eigene , interessante

Sonettstr1Dζtur Z,U

formen.

Eva PreiB vermerkt , im Gegensatz zu anderen deutschen Dichterj
딘’ ern

끼rerwendet

Haushofer in seinen Sonetten sehr

den mannlichen Reim , mit dessen Hilfe er gelegentlich

in den

딛uartetten，

hauptsachlich aber in den

die Harte des Schicksals charakterisiert. 3
schen auBerst seltene

Ver\시 endung

믿 erzetten

Die im

ausschlieBlich

Deu~-

m 감nnlicher

Reime im Sonett taucht bei Haushofer zweimal auf: in den
2Haushofer , Moabiter Sonette , S. 이 2.
3preiB , S. 이 46.
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S .o netten r’ Mutter" und '’ Schwanenring. 11 Diese gehoren
nicht nur inhaltlich unmitte1bar zusammen , sondern bi1den auch

eine끄

Hohepunkt im Ausdruck person1ichster Em-

pfindung des Diehters.
Die Moabiter Sonette erfu1len die Forderung des
italienisehen Sonetts naeh strenger Trennung von
und Sextett. Ledig1ieh in einem Sonett;

l1

Oktaγe

£ao1a i Fran-

eesea" ist das erste Terzett syntaktisch vom letzten
abh잡ngig.

Vers der Oktave

Es ist ein reizvoller Wider-

spruch , daB gerade dieses Sonett , das thematisch einen
Hohepunkt italieniseher

工ateratur

darstellt , als ein-

ziges diese Forderung der ita1ienischen SonettfoI‘m durehbrieht.
Auch die Quartette sind mit Ausnahme einiger
Sonette syntaktisch voneinander getrennt. Die Ausnahmen entspringen sieher nicht der Unfahigkeit des Dichters , die beiden

잭uartette

dureh einen Punkt zu trennen."

Vielmehr beabsiehtigt er durch diese Satzverschleifung
Il

eine besondere musikalisehe und saehlie b. e Betonung der

ersten Worte des zweiten Quartetts. Bomit kommt das
Enjambement dem ernsten getragenen Gehalt der Bonette
zugute , wei1 der

Uber용 ang γ。 n

einer Zeile oder gar

Strophe zur anderen unmerklich γ。 r sie b. geht. ,, 4
Manche Bonette weisen auf die Musikalitat des Diehters hin. Dureh
4preif3 ,

h 감ufige

s;. 이 46.

Verwendung der Alliteration und
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gleichklingender Vokale verbindet der Dichter die inhaltlichen undformalen Elemente der Dichtung.

Sein

Ohr ist besonders empfindlich fi:l r Alliteration , und
seine I iebe (dazu ist dadurch er}cennbar , dELB er sie so
.J

。 ft

benutzt; zum Beispiel:
II 때Tenn

Hagen Tronjes rrrotz als Treue galt.

fI

und
!l

In Strahl und S9hwingung zu 당 emessnem Spiel ll :

Als Beispiel gleichklingender Vokale gilt der folgende
Vers:
!l

wie duster fluhn die dunklen r1ythen auf , 11

Die bildliche Darstellun당 der 띤웰탤웰 셀묘앓헐
wird durch historische oder literarische Vergleiche und
Natursymbole statt der Verwendung poetischer Metaphern
bereichert.

Ein starkes Kennzeichen aller Gedichte Haus-

hoferstst , daB jedes Bild von der Gestalt ber dire}ζt in
die intelJ 띤 ktuelle Form des Gedankens ubergeht.

Vernunft hinein당reift.

tIMan wird

Es gibt kein einziges , das auch nur

in einer Zeile ein Naturerlebnis wiedergabe , das frei γ。n
krisenbewuBter Sentimentalit담.t vv 삼‘re.

Die Erkenntnis , daB

es fur ihn keine Zukunftserlebnisse mehr geben werde , gibt
ihm γon der Ge 당 enwart und γ。 n der Vergangenheit weiten
Abstand. ,, 5
Seine Verwendung der Metapher ist , wie gesagt , sel-

5Ibid • , S. 이 23.
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ten. Die

Erkl집rung

dafur liegt vielleichtin der fol-

genden Definition der Aufgabe der Metapher:

,

die Hauptaufgabe dar Metapher besteht darin
~bstrakte und irrationale Elemente auf demWeg
tiber subjektiγes Empfinden in der Dichtung zu lebhafter Vergegenstandlichungzu bringen. Aus diesem
Grund ist es wahl verstEindlich , daB jemand im
γ 。 llgef딘hl des Lebens und der eigenen Freiheit
und Unabhangigkeit in der Wahl seiner Bilder und
Symbole ganz anderen Gesetzen gehorcht , als wenn
er in einer Gefangniszelle sitzt und jeden Augenblich gewartig sein muB , plotzlich hingerichtet
zu werden. Kaum ein ~auelement der Lyrik ist so
c
sehr der Subjektivitat verhaftet wie die Metapher. u
Jedoch sind die Metaphernan den wenigen Stellen
wo der Dichter sie verwendet

,

schon und

wirksam~

,,>

wie das

folgende Beispiel zeigt.
1m fruhen Morgen stand ich einst am Nil
und sah das erste rosenrote Licht
den Bau der Pyramiden , Schicht urn Schic 궐t ，
umrieseln bis es in die G늄 rten fiel •• .'(

,

Haushofer verwendet oft drei Interpunktionszeichen ,;
die dem Leser Bofort auffallen: Gedankenstrich

,

Anfuhrungs-

zeichen und Satzellipse C••• ).
Durch die Verwendung des Gedankenstrichs isolier‘t
der Dichter haufig ein Hauptwort , ein Verb oder sogar
einen ganzen Teil eines Satzes vom Reste des Satzes.
Meistens sind es sehr starke ,
Zum Beispiel:
It

I

’ gebunden" ,

geflihlsbetont~W6rter;

"lodern"

,

I

’ ein

schriller pfiff"

gefangen r’ , und "Gericht. I ’ Diese Verwendung der Inter-

punktion

γerst늄 rkt

die Kraf‘ t des Wortes visuell sowie

6 Ibid • , S. 이↑ 8.
7Haushofer , Moabiter Sonette , S.
ν/

65.

,
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rhythmisch.
Bei elf Sonetten bentitzt der Dichter Anflihrungszeichen , um eine Dialogwirkung zustandezubringen. In

!’ Persische Legende ’ sind sogar acht der vierzehn Zeilen
t

It

zitierter" Dialog. Wahrend diese syntaktische Behandlung

manchmal in der Dichtung sehr wirksam sein kann , fragt
man sich , ob sie im Sonett ihre gemaBe Verwendung findet. Die Regelm Ei Bigkeit und Knappheit der Sonettform scheinen die lose Dialogform auszuschlieBen.
Daher sind die Sonette , die in Form eines prosa-artigen
Dialo당 s

erscheinen , arm an asthetischer und klinstleri-

scher Vbllkommenheit.
Die Verwendung einer Ellipse kann eine der wirkungsvollsten syntaktischen Strukturen sein , urn eine
elliptische Wirkung zu erreichen. Durch die Ellipse vermag ein Dichter , einen

It

Schwundeffekt" zu bewirken. Er
,

kann dadurch andeuten , daB seine Gedanken
sind. Er kann damit haufig etwas sehr

ab 당 eschlossen

Z~rtes

ausdrlicken.

Haushofer benUtzte die Satzellipse sehr oft und erreichte
manchmal eine sehr schone und bedeutungsvolle Wirkung ,
wie in den Sonetten IIMutter" und '’ Rattenzug."

VI:

WARUM SONE'I'TE?

Unter den frii.heren Gedichten Albrecht Haushofers
erscheinen nur zwei Sonette , "Gesang der alten Burg"
(1932) un O. "Die Schatztrager ll ; (1938).

fragt sich ,

lYlan

warum er diese strengste Gattung der Dichtung aussuchte und_ VJarum er glaubte , daB diese Form besonders daflir geeignet sei , seine letzten dichterischen Gedanken
auszudrUcken.
Die Antwort auf diese Fragen lieg:t in der Personlichkeit des Dichters und auch in der Natur un O. den
Forderungen der Sonettform selbst.
In seinem umfassenden Buch , iDas
und

Geschicht닫，

SChI‘ eibt Walter

J.V.I

힐표않t ，

닫똥활It

onch: "Das Sonett ist

die gegebene Form flir den Geistmenschen , den Denker , der ,
wie Schaeffer sagt , im Zustand einer

工 eidenschaft

eine

Befeuerung seines Wesens und somit auch der Verstandeskr3.fte versplirt.• 1I ;1
Bei einer

Formuntersuchun원

wird nachzuweisen sein ,

v파 e

ters und seine liberlegende ,
flihrung ’ gepaart

die

an den J.VIoabiteE

inn 잉 re

HaItung des Dich-

1 。딛 isch-strenge

n녀 t γerhaItener

효잎letten

Tiefe des

Gedanken-

Gef‘딘hIs

sei-

ner Selbst i.iberwindung gerade im Sonett den adaquaten
Ausdruck finden. 2
7l1Malter IJI5rlCh. -Das E\onett . Gestalt und Geschichte-- ---(Heidelber원: F.E. KerleV등 rIa당， 각 955) s. j6--.
2Gudehus , E,. 102.
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뀔

p
-

Joh a.nnes- R. Becher schrieb in "Das poetische

z
-

--- ” --

Wenn man sich verge응;enwartigt, daB die Einhei t des
Wahren , des Guten , des Freien und des Schonen und
zugleich die Einheit des Dichters und des Denkers
in einem rEiumlich und zeitlich so beschrankten
Gebilde , wie es das Sonett darstellt , erreicht
werden fiuB , so wird man die Sonettkunst als die
hochste aller Dichtungsarten bezeichnen diirfen ,
als die Form , worin die Dichtung aller Zeiten und
Volker sieh gleighsam ubertreffen und sich selbst
iiberstiegen hat.3
Die

Sonettf。工w

.selbst hat auch etwas fast Mystisches

an sich , das Haushofer und andere Dichter locken mag. Es
ist aUffallig , daB das Sanett in Zeiten der groBten Erschutterungen und des Chaos besonders

h설ufig

erscheint.

Albrecht Haushofer war nicht der einzige Dichter , der
wahrend dieser schweren Zeit des nationalsozialistischen
Regimes Sonette schrieb. Unter der Liter‘ atur der sogenannten "Inneren Emigration ll findet man Sanette
Hagelstange (Venezianisches

Cred。)

γ。n

Rudolf

und Reinhold Schneider

.(Sonette ，내뀔 letzten Tage , u.a.) , urn nur zwei der bekanntesten Dichter zu nennen.
Vielleicht enthalten die folgenden Zeilen von
Johannes R. Becher das Wesen der ordnungschaffenden
Qualit장t

des Sonetts , die Haushofer bewuBt oder unbe-

wuBt lockte. ,
•• wenn F‘。 rm nur ist , damit sie sich zersprenge~
und Ungestaltwird , wenn die Totenwacht
die Dichtung h 감 lt am eignen 댄。 tenbett ，
alsdann erscheint , in seiner schweren Strenge
3Johannes R. Becher. Das poetische Prinzip.
(Berlin: Aufbau Verlag , 1957)τ s. 423.
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und wie das Sinnbild einer Ordnungsmaept
als Rettung γ。 r dem Chaos: das Sonett. 4
Diese Zeilen sehrieb
Formen der Dichtung
kehrte er als

T1

B~eher ，

naehdem er mit

e효perimentiert

γielen

hatte. SehlieBlich

Rettung von dem Chaos ’, zu der strengen

Form des Sonetts zurlick. Hier‘ dlirfen wir die Zeilen
ln einer weiteren Bedeutung verstehen.
In einer Situation

γolliger

Losung aller vor-

herigen Bindungen , unter der bestandigen Auswirkung
des Chaos und dem Eindruek immer neuer Demlitigungen fand
der klare For‘mwille des Diehters seinen Ausdruek in der

5 Ahnlich ist es wenn J.8. Bach im
Strenge des Sonetts./
It

Geflihl des nahenden Todes mit seiner ’'Kunst der Fuge' ’
die Beherrschung der hochsten , reinsten und zugleich
kompliziertesten musikalischen Form erstrebte

,

und wie

Mozart , wissend urn seine todliche Krankheit , in der
ttire zu seiner letzten Oper , '’ Die Zauberflote"

,

0γer-

sowie im

Werk selbst immer wieder die strenge Fugenkomposition

γer-

wendete.
Ein weiteres Kennzeiehen der Sonettform , das Haushofer sieher stark

intεressierte，

ist die Ahnlichkeit

des Sonetts mit dem Drama. Wie im klassisehen Drama erkennt man im Sonett "die Bewegung

γ。 n

Ex pansion und Kon-

traktion , eine Steigerung zum Hohepunkt. Haufig findet
(

4J。hannes R· BeCher- IlViedergeburt , Buch der Sonette.
Leipzig: Insel Verlag , 이 947) S. 6.
---- --5Gudehus

,

S. 이이 7.

8이

man erst im zweiten Terzett den konzentrierten Teil
eines Sonetts ,

w늄hrend

alles Vorangehende nur Vorberei-

tung , Zuspitzung auf den Moment der hochsten Spannung
ist. II6
Dieses dramatische Element

γer\~Tendet He、ushofer

sehr oft mit gutem Erfolg in vielen seiner Sonette:_o
Haushofer war sein ganzes

工Jeben

lang sehr streng

an Form gebunden. In den! Begrif‘ fen des MaBes und der
Form erkannte er die WeItordnung. Sein Bern딘hen hatte
lffiIDer wieder der Bewahrung der Form -gegolten , und so ist
es wohl kein Zufall , daB er die strenge Sonettform

w당hIte ，

die in der deutschen Sprache mit ihren verh칩 ItnismaBig
geringen Reimmoglichkeiten im Vergleich zu den romanischen
Sprachen nur schwer zu meistern ist.
Sein Bruder sagte , daB er vielleicht durch die
Verwendung einer stren당 en und hemmenden Form irgendwie
eine Sicherheit gefunden habe. 7 Immer kampfte ergegen
sich selbst , urn sich zu beherrschen , urn nach den Regeln
der Vernunft und des Verstandes zu leben. Die Vermutung
des Bruders stimmt urn so mehr

, wenn man an die Unsicher-

heit denkt , die Haushofer in seinen personlichen Verhaltnissen zeigte. InnerhaIb des Bereiches der Wissenschaft
und des Wissens flihlte er sich sicher , aber er bIieb "in
der Suche nach menschIichem Kontakt im Kreise der Freunde
6Monch ,- S~--37
7Heinz Haushofer , 王)εi工'sonIiches Gesprach , Hartschimmelhof , den. 4. Marz 이 967.

und·Schi.i ler oft linkisch , tappend und unsicher ••• ,, 8
Wahrend jener schwersten

Tage끼

seines Lebens , such-

te er wahrscheinlich eine Sicherheit durch Ordnung und
MaE in der strengen Form des Sonetts.
Das Sonett ist "im Reiche der Lyrik die Gegenform zu .I. i e.d und Gesang , U schreibt
ist nicht unmittelbare
Bildes , es fordert

berei~s γ。 n

Geist und Reflexion ,
und Variation

AιuBerung

kunstγolle

묘 udolf

Tbel. nEs

des Geflihls , Atems und

der Form her vor allem
Kniipfung , Paraphrase:

γon Gedanken , die Gedankenfolge. ,, 9 Es

genligt , nur einen

oberfl섬 chlichen

Blick in das

L 당ben

des 1J ichters zu werfen , urn zu sehen , daB er als Dichter und als Mensch konsequent zu vermeiden suchte , seine Gefiihlswerte allzu deutlich auszudrlicken. Deshalb
behauptet

Eγa

PreiB , daB eine Gesamtschau auf das Werk

des Lyrikers nicht

iibersehe끄

werden darf und

daB der

offenbar so klihle Vordergrund seines Schaffens nur die
Sublimierung eines leicht

γerwundbaren

Herzens darstellt.

Nur in einigen Sonetten laBt der Dichter seine
unγerhiillt

이O

Gef던hle

ausstr6men. Man wird sieh hier an "Mutter , II

"Der Freund" und

I

’Val Toui" erinnern.

8Walter Stubbe. T1 Seinen Gedanken ll in In Memoriam
Albrecht Haushofer. (Hamburg: Verlag Friedri견효 Oetinger ,
• 948) S-. 26.
'l

9Rudo lf I 1D;e1. Gestalt und Wirklichkeit des Gedichtes·
(Passau: bei Heimeran , Gesamth융rstellung Pass효판a ， 1964 ,),
S. 50.
•

O

PreiB ,

s.

109.
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Auch liegt innerhalb des Bereiches des Sonetts
eine didaktische Qualit8.t. nDarum ist das Sonett auch
so h~ufig auf dem 천ber텅ang vom Lyrischen zum Didaktischen
zu finden , d o. es , 감hnlich wie das Epigramm in sεiner
antiken Form , oftm o. ls eine Mischung beider Elemente
i끄

si ch s chli eEt • ' !이이
Haushofer strebte

i~n2r

danach ,

eine깅

\'virkung auf

seine Schuler , seine Freunde , sowie auf’ die Politik
auszui.iben. Diese lehrhafte 믿 endenz ist deutlich sichtbar in den Moabiter Sonetten.
SchlieElich ist das Sonett die meistgebrauchte
Gattung , wenn man eine Gedichtsammlung von endlosen
Variationen

γ。 n

Themata verschiedenster Natur , eines

unaufhorlichen "Kreises , t ’ um einen Mittelpunkt schreiben
will. Seit f ‘ ruhester Zeit tritt das Sonett in Zyklen oder
.Sequenzen auf. Albrecht Schaeffer schreibt in einem Aufsatz

"Uber das Sonett":

,

Ein Gedanke kommt niemals allein: Assoziation
ist das Wesen des Denkens. Keinen Menschen gibt
es des\:，r e 딛 en ， der nur ein Sonett gemacht h§tte;
jedes reg t zumindest ein zweites an~ und 찍 emein
hin erscheinen sie in Zyklen , in Gruppen. 1 닝
‘

Diese Sonettzyklen schaffen eine Art Romane- Romane
der Liebe , der tragischen Welterfahrung , der politischen
und sozialen Leidenschaft der r‘1 enschheit und Volkerund Kul turgeschichte und Romane liber philosophische , meta↑이

•

1'1 onch ’

2Ib e l

,

S. 36.
S•

5c •

8L~

physische und religiose Themen. 이 3

Die groBen Sonett-Dich-

ter schrieben Sonettzyklen; Petrarca , Camoes , Lope de
Vega , Shakespeare , Barrett-Browning und Rilke.
Die Moabiter Bonette erflillen sicher die
derung eines Sonett-Romans.

Anf‘。 r-

Inner‘halb der Variationen

der Themen kehren sie immer wieder zu dem Dichter selbst
und zu seinem letzten Versuch , sich zu liberwinden , zuruck.
Es ist nicht zu

γerwundern，

daB nicht alle

80nette vollendete MeisterweTke sind.

잎으료biter

Die Form des 80-

netts stellt ungewohnlich hohe Anforderungen und verlangt
ein selten erreichtes Gleichgewicht
ken ,

Spannun 읍

und

묘uhe.

γ。 n

Form und Gedan-

Selbst in einer Sonettsammlung ,

die unter den besten Umstanden geschrieben wird , findet man selten , daB jedes Sonett

끼Tollendet

Anspruche der Form erfullt_sind.
auBeren und inner‘ en
unter d

ene끄

Bedin칩lIn당 en

ist und aIle

Deshalb mussen die
im Auge behalten werden ,

die r10abiter Sonette entstanden sind.

Ob der Dichter selbst die Sonette fur vollendet
hielt , bleibt eine unbeantwortete Frage.

Tatsachlich

schrieb er in den letzten Wochen keine Sonette mehr , sondern begann ein neues Drama ,

목보으프효E

rJIorus. Charles Hoff-

mann meint , daB die Sonette nicht fur die Ver‘offentlichung
geschrieben wurden.
Haushofer seine
Frivatdruck
n

Meinung begrundet er damit , daB

fruheren Gedichtsammlungen nur
이 4~，

γeroffentlichte. I~

…

n

ν

X
/ M

때

끼

-

z\κTei

딩 eine

h

s. 37.

T

,

딩‘ls

Dr. Heinz Haushofer sagte
이4

Hoffmann , S. 58.

I
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aber im Gesprach ’ daB seln Bruder sicher die Moabiter
Sonette hatte veroffentlichen l assen. • 5
Haushofer war‘ zuerst und
γ011

allem Lehrer , und
σ

die Sonette sind

γor

Hatte er

didaktischer‘ Tone.

b

e

glaubt , daB selne Dicht "Lmg eln8n rationale :n EinfluB
auf die zukiinftigen Generationen

V\riirde ’

die-

se letzten Gedichte irgendvJie zu elner

vernu끄 ftigen

Welt

lVlan

.n

”

ν

flihren wur‘ den , dann ist die Meinung des Bruders

파

dal표

aus던ben

--g

findet ln den Son1etten BeispieIe , wo die

Sonettform

。 ffensichtlich

eln

fUr‘ den Dichter

I표 indernis

zu seln scheint.

--

‘

e

Worter und

r Zeilen nur den Anforderungen der J:l' orm dienen und
￠。

Tl

σb
·그

cι

팽뾰

:

e ’m
JVlanchmal spurt der Leser , daB

Solche Verse sind

mit dem InhaIt zu tun haben.

meistens die Ietzten elner Strophe

。 der

elnes Sonetts.

Es scheint ln diesen F2l11en ’ als hatte der Dichter
schon gesagt , v-J as er zu sagen
ihm noch eln Vers fehl te.

nicht betonen.
Bosen-/ ich

b뀐LEe

die

Sle

Die Verse

γon

!’ I~aγlinen ’!

vorher당 ehenden

!’ Vermessenheit

zum Beispiel

ZeiIen des Sonetts
lID

Guten oder

den Versuch ’ sle aufzuhaIten ,1l schei-

nen dem Leser keinen logischen
zu haben , sOWle

als er .s.ah , daB

이6

Die letzten drei Zeilen
sind schwach , da

h 늠tte ，

묘:elne

Zusammenhan집

notwendi단 e

miteinander

Verbindung mit dem Rest

이 5Heinz Haushofer , Personliches Gesprach.
이 g

Hoffman ’ S.

78.

川
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~etzte

des Gedichts darzustellen. Auch das

Terzett des

folgenden Sonetts ist im Zusammenhang mit den

γ。 rher-

gehenden Versen iiberfliissig. Nach dem Abschlu.B des elften Verses niitzt das letzte Terzett nichts , und deshalb
schw침 cht

es das ganze Gedicht.
Der Schierlingsbecher
Man will noch in Athen den Ort bezeugen ,
wo Sokrates gewartet haben soll ,
bis jene Fr‘ ist der frommen Feste γ。 11 ，
urn sich dem todlichen Gesetz zu beugen. ,
rch ging vori.ibeir an der dunklen Schwelle ,
den Blick zum Parthenon emporgewandt ,
und iibersah , γ。 n lichtem Glanz gebannt ,
den Todesbecher in der Tageshelle.
Nun reut mich , daB ich dort γ 。 ri.iberging.
Es hatte sich geziemt , ins Knie zu sinken ,
und wissend von dem Schierling mitzutrinken.
Es war ein GroBer , der sich unterfirtg ,
des eignen Staates blinden Mordgewalt~n
als Opfertier die Treue so zu halten.17

Auch hatte der Dichter die Themen einiger Bonette besser in einer anderen dichterischen Form behandelt. Ein Beispiel dafiir ist das Sonett
Fragment

γerschiedener

t1

Acheron.

t1

Das Gedicht blieb ein

Gedanken. Vielleicht hatte der Dich-

ter in anderer Versform das Thema besser behandeln konnen.
Der Denker Haushofer scheint den Dichter Haushofer
manchmal zu storen. Er ist zu beschwert von der F i.i lle der
Gedanken und Reflexionen , urn sie ohne Mi .B klang der strengen
Architektur des Sonetts anzupa

• 8

이 7Haushofer， Moabiter Sonette , S.

•

6.

이8

Feli효 M. VJas2 ermann. !l Ein Denkmal des Ewigen
Deutschlands: Albrecht Haushofer t1 Moabiter Sonette , "Monatshefte ￡밸 deutschen Unterricht , deutsche Sprache 딛뾰
Literatur.-XL-,-Nr-. - 6- -(Dktober- 194B) , s. 313.
,

lj

1 니니까배
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Noch eine

Schw집 che

der Moabiter Sonette sehe ich

darin , daB sie wirklich nur

verst허‘ndlich

menhang mit dem Zyklus und wenn

m~n

sind im Zusam-

etwas von dem Lebens-

lauf des Dichters weiB. Manche Sonette , die innerhalb
desZyklus gut und zweckmaBig sind , scheinen. ohne

n늄her

en Erklarungen fast unverstandlich.
Albrecht Schaef‘ fer spricht liber eine dreifache
Parallelitat , die die innere Form des Sonetts

γerlangt.

Dem ersten Quartett laufe ein z\ ,J ei tes Paralle~，
wie dem ersten Terzett das zweite; die zweite
Strophe der Oktave wiederholt , ausbauend , erweiternd , vertiefend den Gehalt der ersten. Mit
den Terzetten setzte das Neue ein , eine Ausdeutung des ersten Gehaltes , den wiederum das
zweite Terzett vertiefe. Ein Blick von hier
aus zuruck , zum Eingang erweise die Erscheinung
der dritten Parallele , in dem nunmehr der Gehalt
der ersten und zweiten Gedichthalfte sich womoglich bis zur Identitat γerschmolzen und das
Sonett zu Einheit machten.이 9
’‘

Es ist erstaunlich , daB der Dichter es unter
den schweren

Dmst 당nden

fertiggebracht hatte , diese

Parallelitat der inneren Form des Sonetts in fast
jedem Sonett zu erreichen. Die Beispiele gelungener
Bonette , in denen der Dichter die Anforderung und das
Verlangen der auBeren sowie der inneren Form des Sonetts
eri‘ullt ,

。

。

Q
/ M”

쐐

A
-

uberwie 당 en •

[

•

35.

VII: EIN VERGLEICH DER SONETTE MIT FRuHEREN GEDICHTEN
AuBer den Moabiter Sonetten gibt es

zιle1

wenlg

bekannte Sammelb늄nde γon Gedichten Albrecht Haushofers ,
die leider nur in Priγatdrucken erschienen sind. Die
erste Gedichtsammlung Richtf‘ euer erschien im Jahre 1932.
Sechs Jahre spater sammelte er einen zweiten Band und
lieB ihn unter dem Titel Gastgeschenk drucken.
1m Gegensatz zu den Moabiter Sonetten beniitzte
der Dichter in den friiheren Gedichten eine Anzahl γerschiedener Rhythmen und Strophen-Bauformen. tiber allen
Gedichten lie§섬t das Gesetz strenger Rhythmen , die jedesmal neu gew핀hItes ， bewuBtes Ordnun장 sprinzip γerkorpern.
Die fruhe Meisterschaft , mit der er seine Dichtun당 en
schrieb , um jeden Gedanken und jede Stimmung in der ihnen
gemaBen Form zum Ausdruck zu bringen , ist erstaunlich. •
Inhaltlich entstanden die Gedichte meistens auf
seinen gr。요 en Auslandsreisen , worauf die Titel hinweisen. (" Isle de France"
liches Meer"

,

’ Peking" ,

T

TI

, r’ Am

Ye 끄 0 \1엽 tone

Seer ’ , rrs딘d-

Auf der Fahrt , t ’ u.s.w.). Auch

driicken die Gedichte , wie spater die Sonette , Uberlegenheit , Einsarnkeit , Ausweglosigkeit und ein gewisses
MaB von Pessimismus

딩‘us.

• Felix M. Wassermann. "Ein unbekanntes Denkmalι
deutscher Dichtung in der Krisenzeit der_prei~~g~r Jab 工'e
des XX. Jahrhunderts: Zwanzig Gedichte Albrecht Haushofers ,T1 The Journal 。 f English and Germanic Philology.
LV , No~ 1 -rJaDUar장， 1 했6) S. 29.-
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Die Naturschilderungen , die Erinnerungen , die Bilder sind niemals rein lyrisc b. e Darstellungen. Jedes Bild
wird zum Symbol; immer sind Bild und Erlebnis -mit
philosophischer Ref‘ lexion verbunden. Das ist deutlich
in dem folgenden Gedicht aus der Sammlung Riclltfeu E? r.
Am Yellowstone-See
Stille silberblaue Flache , die im spaten Abend tr설umend
Zu den purpurgrauen Bergen weit ins Ungekannte schwindet ,
Deren klihles Fluten , leise an den flachen Ufern
sch감umend ..
Sich dem Schweigen einer dunklen W' ilclnis all :l~:emach
verbindet，커

Stille silbergraue Fl 칩 che ， drin die lichten Wellenringe ,
Kaum geboren , sich verbreiten in die ungekannte FerneFuhlst wie wir du? Oder spurtst du nur den Wind ,
die_ Vogelschwinge ,
Wald und Berge und das weiBe Leuchten deiner klare끄
-Sterne?
Jeder Leser wird

I

’ sofort , ohne vom Leben Albrecht

Haushofers auch nur etwas geh6rt zu haben , aus der Bildwahl erkennen , daB den Gedichten ein durchdaehtes Erlebnis zugrundeliegt. Die Wir‘kung einer neuen

La끄 d-

schaft auf den Menschen Albrecht Haushofer bleibt irnmer
dieselbe ,

n 섬.mlich

ein Loslosen des

ein Vergleichen und Abstrabieren und
verg칩Lnglichen

auBeren Kleides , urn zu den

ewigkeitsgliltigen Werten zu gelangen. 1l 2
In den 1932 erschienenen Gedichten ahnt

rna끄

die

starke Verbindung , die er mit der Vergangenheit fuhlte.
Sogar in diesen fruher‘ en Gedichten findet man kein Zeichen

γon

jugendlichem

I

’ Sturm und Drang. ’ Schon damals
I

flihlte er , daB es seine Pflicht war , sieh als
2preiB , S. 97.

ilK김rnpfer

der

Vergangenheit" zu widmen.

Hierher gehoren die Symbole

der alten Burg und der alten Eiehe.

Die Burg

,

die wir

nur als Ruine sehen , symbolisiert die liberdauernden
Werte einer Tradition.

So sieht Haushof‘ er auch die Eiehe ,

die "lang noeh stehen \시 ird ， naehdem die jun웹 en Birken
schon ihre Blatter

γerloren

haben.

Gesang der alten Burg
Von meinem Felsen schau ieh in die Zeit ,
Ruine nennt mieh , wer γ 。 rliberhastet -Sie flirehten , was an Dauer in mir lastet ,
Weil doeh au 성 ihn닝n nur die Leere sehreit
Seit nur dem Nutzen dieses Yolk sieh weiht ,
Seit dieser Lande tiefes Werden rastet ,
Seit nirgendwo mehr Sehopferisehe~ ~~astet ，
Bin ich ein Kampf‘ er der Vergangenheit.
leh rage fest , ieh bin γon altern Blut.
Gesehlechter bauten mich zu eignem Lebe끄·
Dud li "ill der Boden selbst nicht sturzend beben ,
,

So weiB ich~ daB ich stolz auf dieser Erde ,
In eigener Ge 원 talt ， gef。工'mter‘ Glut
Die neuen Mensehen liberdauern werde.

,

Diese Stimmung setzt sieh in dem Gedicht "Der Ahnenring" fort.

Die Verehrung und die nieht immer leich-t zu

tragenden Pfliehten der Tradition der Vergangenheit sind
das

Them당

dieses Gediehts.
Der Ahnenring
"Grau릇。 ldner Onyxreif an meiner Hand ,
Der sleh zu mir aus altem Erbe fand Darein γergangne Zeit ihr \ilappen sehnitt:
Des jungen-Pulses Blut , flihlst du ihn mit?

"Ieh fuhle nichts. vver Ahnensiegel tra.gt ,
MuB wissen , daB er sp 집‘te Ziige pr섬 gt;
Dnd wissen"muB , vηem solche Schrift gedeiht ,
DaB er sieh di 강nend einer Kette reiht.' ’
F[an Ii\lird sieh daran erinnern

,

daB Haushofer das

’r hema eines Bonetts in diesem selben Si 당 gelring fand.

9이

Aber in "Schwanenring' ’ flihlte der Dichter weitaus weniger
die Verbindung mit der Vergangenheit als

끼rielmehr

die

Einheit mit den Geschlechtern der Zukunft , die er im
Bild des Ringes symbolisiert.
Das War‘ t

"Herbst ll spielte fur Haus b. ofer eine

wichtige Rolle. Es taucht in eben dem ersten dramatischen
Gedicht Abend im Herbst auf. In diesem

einzi당 en

w. ort

liegt der Schlussel zu Haushofers philosophischer Dberzeugung , daB seine Epoche sich ihrem Ende nahert. Vielleicht darf man sagen , daB er die
w 칩hrend

frlihere끄

Gedichte

des "Herbstes f1 seiner Epoche schrieb ,? wahrend

(lie Moabiter Sonette im tiefsten "Winter ll dieser Epoche
geschrieben wurden.
Sonnenuntergan당，- Abendd삼mmerung

und Herbst stellen

fur den Dichter ein Symbol des nahenden Endes dar.
Am Bodensee~
Ruderschlag urn , Ruderschlag ,
Strahlt empor ein f ‘ rischer‘ Tag.
Gipfel strahlt im S~nnenkuB，
DaB die Sonne wandern muE.
Gipf‘ el leuchtet mi ttaghell-··
Mittagklarheit wandert schnell.
Gipi‘ el gluht im Abendschein
Birgt in sich das Rot hinein-

,

Niedersank ein m던 der Tag ,
Ruderschlag urn Ruderschlag. ‘
In diesen fruheren Gedichten. liegt der Zauber von
Wind und Wellen , von Licht und Duft und Klang. Welch ein
uberi‘ eines Erfassen des Verklingens und Verdammerns der
Herbstlandschaft , des letzten Aufleuchtens der Alpen-

내

배LJ
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gipfel , der

Abendstimmun당

vor Notre Dame bis zum letzten

Schweigen des Unsagbaren und (Qer in Raum und Zeit verlorenen Ferne!?
Schweigen
Die letzten Din원 e sind dem Wort versagt.
Du kannst sie kaum an ihren TrEinen messen ,
Die Gliick und 또'rauer ihnen stumm entpressen
In dunkler Nacht. Sie trocknen , wenn es tagt.
s 원 in

Die melancholische Stimmung d. es Dichters sowie
st 딛τldiges

j

Denken an den Tod kommen nicht zuerst in den

핍으잃르뾰멜브낱후E뚫
E앓짧핀륜§聽요앓묘브않E댈E꿇聽폈
떻료않묘뾰편뀔뱃
Z밍UT밍짧願
einer’ sanften Melancholie getragen sind ,

Gedichte

II 끼γT 。
αn

die sich

haupts~chlich

Landes ergibt ,

zei 원 en

aus dem Schicksal des geschauten

die Sonette eine ganz andere Art

Melancholie , die man fast als romantisches Fernweh
4
eines gefesselten TJlenschen bezeichnen konnte. 11
Z\!'!ar gibt

γ。 n

es Landschaftsbilder in den
eine tiefe

표 esignation，

keit seiner Zelle nu l' zu

딩 onetten ，

abe l' man empfindet

als ob Haushofer in der
펀ut

wuBte , daB diese

]고 insam-

Ferntr잠ume

unerfullbar sind.
Wie gerne zo 칩 ich ostw~rts auf die Fahrt!
WeI' ist so wenig Tor , daB er sich nimmer ζ
Verlor an eines Traumes fernen Schimmer ••• /
In beinahe allen von Haushof‘ ers Dichtungen spurt
man , daB er sein fruhes Ende geahnt hat.
des Todes

klin당t

Die Melodie

d urch alle Dichtungen , nicht nu l' die

5V1lasserin1ann ,

Ff。natsflefte ，

~-----~~----"---~-.

LV , No.

•

,

(Januar ,

이 956.)

S. 27.

L+E‘ reiB , S. 96.
5Haushofer , JYloabi te l' §_o~nette，
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liberlegene Todesbereitschaf‘ t der Moabiter Sonette.
In ltHerbstgast l1 spiegelt sich sagar elne romantische
Sehnsucht nach dem Sterben wieder.
schon gezeichneten sterbenden

Die rJIlidigkeit

Schmetterlin당 S

elnes

symbolisiert

die Todesbereitschaft des noch nicht 30ja hrigen ])ichters ’
‘

der sicb schon so alt f i.ihlte.
Herbstgast
Es flog ein Schmetterling mir auf die Hand ,
Ein schoner Falter , schwarz , mit rotem Band
Mit mudem Flattern , als ich heut im Kahn
Durchfurcht den See auf spiegelnd blauer Bahn.
Die Sonne schien. Ich fuhr zum Dferrand
Dnd brachte sorgsam meinen Gast zu Land.
Ich legt ihn auf ein rates Buchenblatt
Dnd merkte wahl , er war zum Sterben matt.
So lieB ich ihn ••• Er klappt die Flfigel ••• ruht •••
Dmspielt γon milder Himmelsstrahlen Flut.
Ich rudre weiter in den Herbst hinein.
Dnd doch - wie schon muB heut das Sterben seinl
Durch die gesamte Dichtung kehrt das Thema des
Wunsches nach Zuri.i ckgezogenheit und Entfer‘nung von der
Welt

Jieder.

\r

urn des

\~issens

zu widmen.
tung.

Er sehnte sich lIDmer danach ’

sic]그

dem Wissen

willen , sich dem Geist urn des Geistes willen

Er gab dieser Sehnsucht Ausdruck durch ])ich--

Immer symbolisieren die Berge fur‘ ihn den Ort die-·

‘

ser Zuri.i ckgezogenheit ’ dieser Entf‘ ernung.

Her‘ Abschied des Alten
Er stand am letzten P~B des Reichs ,
Der Wachter wehrte die Schranke.
OWer uber die Berge wandert
Dnd pri.i f ‘ te die \velt--- ’1
"Ich kenne die Welt von 。 ben
und pri.ife sie nicht."
I1 Wer liber
die Ber‘당 e wandert
und s u. chte die VJelt---' ’
"Ieh kenne die Welt γ 。 n auBen
und suche sie nicht. 11
υU
나ν

셔

펴

σ”〕

￡ 않

「
m앞

얹

。시Aμ

"~'J er 딘ber die Berge wandert
Und liebte die Welt--' ’
nIch kenne die VJelt τTon lnnen
Dnd hasse sie nicht.' ’
h
e
Da gab der Wachter die c B
n
Der Alte verschwand in e

--

•

Die Gestalt des Alt.en ln diesem Gedicht , der
an den Grenzen des Reiches ohne Wunsch und RaB ln der
menschenfernen Einsamkeit der Berge verschwindet ’ ahnelt
der Gestalt

~·1anches

des

그_n

Unter

Chinesische

den dramatischen Gestalten Haushofers ist der Manch
elne der interessantesten. Ihm gehart das Dasein der
letzr:en Schau ,

w。

Wille und Sinn elns werden , die

hochste Form des kontemplativen Lebens ’ die nicht mehr
Flucht aus de:c Welt , sondern lJberwindung der Welt bedeutet.6 Diese Figur‘ stellt den Phi 1 0

s~oph en

,

den Wissen-

schaftler ln Haushofer dar. Diese geistige Haltung ’
die Haushofer

l. n

der Gestalt des Monches

dar::덩 tellt

’

lmmer mit der des Zensors. Der Zensor stellt die

ran당

Seite von Haushofer dar , die politische Pflicht und
Staatsdienst verkoI‘pert.
1YIonch:

•••
Der eine ging gem당 Enen Schrittes fort
Und suchte Dienst im Reiche der Gestalten ,
In jenem Amtε , wo Ger.e chti 당keit
1m Kampfe liegt mit Slichten der Gewalt
Der andere zog in unbekannte Fernen
Und suchte , zwischen Sein und Nichtsein 1 工'rend ’
Auf langer VJanderschaft den graBen Sinn.
Am Ende nahmen den zur Milde Reifen
Die Tore der Erleuchtung bergend auf-7

,

끼|
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Spater in den Sonetten taucht das Thema in dem
Gedicht llTibetisches Geheimnis ll wieder auf. Wieder stellen die fernen hohen Gipfel der Welt symbolisch den Ort
dar ,

’TWO Geistes-Wunder ••• schon hohes K6nnen ist ll und
das kleine Ich ll sich

!’ wo

II

ins groBe Du hinein tt

γ erwandel

t .'-

Die Gedichte der spateren Sammlung Gastgeschenk
zeigen

끄。 ch st 잡rker

die Auseinandersetzung des Dichters

mit seiner Zeit und Umwelt. Diese Gedichte schrieb
,

er

w 잠‘hrend

der Zeit seiner aktivsten wissenschaftlichen

und politischen Tatigkeit. Wie in den Dramen , die aucb
groBtenteils

w당hrend

dieser Zeit geschrieben wurden , ge-

brauchte er sein dichterisches T'alent , urn zu mahnen und
vorauszusa원 en ，

was kommen werde •.

In einem Gedicht

'’ Wagenlenker' ’ ist das Bild des

Wagenlenkers wie in prophetischer Schau gezeichnet , der
im

ei 윌nen

Siegestaume1 das Opfer vergiBt , das seinem

Triumph gebracht wurde.
!’ Du f던hlst den Jubel seine Schwingen regen
Du hast vergessen , daB Dein Gegner starb! 1t‘

Daruber hinaus spiegeln sich bei den anderen Gedichten der Sammlung von

이 938

schon in den Uberschrif-

ten die Eindrucke des Krieges wider und werden in einer‘
solch beklemmenden Erlebnisdichte gestaltet γ daB die
N 칩he

des

gro.않 en

Weltbrandes deutlich wird.

Wohl gluht ein Herbst in golden-reifer Farbe
Von Wirbelsturmen rings umdroht
Wer atmet noch den Hauch der vollen Garbe ,
Wenn schon die Flamme zucht und springt und loht?

96
Das Hektische der
dem Sehenden

Kriegsγ。 rbereitungen

bleibt

끄 icht γerborgen.

Blitze zucken durch die Narrenweltr
Siehst Du ,wie der wirre Lauf‘ sich steigert?
WeiBt DU , wann der letzte Tempel f~llt?
Drehend steigt das Brandgewolk emporl
,

w 늄 chst

Allmahlich

Haushofers Auseinandersetzung

mit seiner Zeit und Umwelt und wird

zum~ntralen

seiner Dichtungen. Die Gedichte entwickeln sich
noch weitgehend

t1

re inen tl personlichen

工 yrik

Thema

γ。n

der

der Sammlung

Richtfeuer zu der unverkennbar typischen' Gegenwartsnahe
im Gedichtband

Gast 힘 eschenk

bis zur.universalen Auseinan-

dersetzung mit Zeit und Umwelt in den Sonetten. Gleich‘

zeitig

w 짐、 chst

sein Pessimismus. Er fuhlt" daB er mitten

in einer sterbenden Epoche lett , und daB alles , was er
ehrt und liebt , seinem Ende entgegengeht.

ALBRECI또믿

VIII:

HAUSHOFER ALS

POLITISCHJ 고RDICHTER

Ehe man Albrecht Haushofer als
ter" kennzeichnen kann

,

I

’politischen

Dich--

fragt man sich , was der Begriff

" po litischer Dichter" bedeutet.
Meint man damit

,

daB der Dichter‘ nur die politi-

schen Ereignisse seiner Zeit als Thema fur‘ seine Dichtung nimmt?

Fast jeder gewissenhafte Dichter‘ wird von

den Ereigni ssen in seiner UI111fJelt mehr Oder vle:rligeri beeinfluBt.

1st es die Starke , mit der die politische

Atmosphare auf den Dichter wirkt , und der Grad , in dem
die politischen Ereignisse in seinem Werk zum Ausdruck
kommen , wodurch ein

so 읍 enannter

sich von jedem anderen

끄 ichter

" po litischer Dichter"

unterscheidet?

Oder soll der Begriff bedeuten , daB

강송r

Dichter

durch sein Schaf‘ fen auf die politischen Ereignisse seiner Zeit EinfluB ausi.iben mochte?

1st es eine Frage des

Wirkenwollens und einer unmittelbaren Verflechtung‘ mit
dem Strom des politischen Lebens?
D~chter

einer , der

wird , der die

γ。 n

또~hemen

1st ein politischer

Verantwortungsgefuhl getrieben

seiner Gedichte in dem politischen

Leben sucht und findet und seine Landsleute zum Aufstand oder zur Unterstutzung aufruft?
Der Begriff schlieBt aIle diese Aspekte ein; liegt
aber die Betonung nicht darauf , daB er eine Wirkung durch

98
seine Dichtung entweder auf die politischen Fuhrer
。 der

auf seine Mitblirger ausuben mochte.
Adolf Grimme nannte Albrecht Haushofer einen po-

litischen Dichter , weil er truro das missionarische Amt
des Dichters wuBte. tr8
Fur‘ Haushofer

,:J ar

der Dichter ein "Rufer in die

Zeit , rt sagt Adolf Grimme , ’'ein Zeitgestalter und zugleich
ein Emporer gegen die Zeit." Der Dichter solI' ’beileibe
also nicht der Registrator der Zeit in ihrem bloBen
vielmehr der , der in ihr das

Da- und So-Sein [흐ei헐

sieht , was werden will und solI , der Seismograph der
Tiefenschichten dieser Zeit , der das innere Erbeben dieser Zeit anzeigt. Der Dichter tutden Vor‘ griff auf die
Zukunft und for‘mt entscheidend damit daB geistige Gesicht der Zeit , die kommt. Den Zeitgenossen , die nur
‘

das Heute sehen und in ihm

γerharren mochte끄，

ist er

darum der ewige Unbequeme. Sie sehen nicht wie er in jeder Zeit das Meta-Zeitliche , das jede Auseinandersetzung
mit der Zeit , so wie sie ist , erst sinnvoll macht. ,, 9
Haushofer glaubte , daB der Dichter mit dem Gelehrten
und dem Politiker gehen musse. Dieser Glaube ist in allen
seinen Dramen zu spuren.

8Adol￡ Grimme. I1Albrecht Hallsh。￡ er ， Nach 4O Jahren
ein Wort des Ged8.chtnisses zum 23.4.45 , IIDie Sammlung:
Zeitschrift 편E Kultur 뾰효 Erziehung. (이 0-건-ahrgang， 1955) ,
S. • 80.
•••

9Ado If Grimme. '’ Rufer in die Zeit~'’ in In Memoriam
Albrecht 프aushofer. (Heraus당 egeben γ。 n Rolf I면효liaander).
Haumburg: Verlag Friedrich Oetinger‘, 이 948. ， S. 8.
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Immer stellt er Gelehrte , Philosophen und Dichter
als Gegenspieler der Politiker und Soldaten auf. In dem
Drama Scipio ist es der griechische Staatsmann und Historiker Polybios; in Sull o., der Philosoph und Gelehrte
Zosias; in Augustus sind es die Dichter Vergilius , Horatius und Catul1us; in 팍르 fvIakedonen der Lehrer und
Philosoph Aristoteles und der Philosoph-Priester Amenhotep; und schlieBlich der Dichter und der Manch in
Chinesische Legende. Die Moabiter Sonette verkorpern
dieselbe Idee. Sie erscheint nicht nur in diesem oder
jenem Sonett , sondern im 원 esamten Zyklus. Man darf sagen , daB Haushofer sowohl als Dichter als auch als Lehrer
und Wissenschaftler diese Idee verkarpert.
Mit
hab
das
hab

allen Mitteln reiner Wissenschaf‘t
ich versucht , Erforschliches zu erkennen ,
Klare klar , das Dumpfe dumpf zu nennen- ,
eignes Denken immer streng gerafft.

Hab dann γersucht ， ~ins Tatige zu wenden
des Wissens Gabe.끼 U
In seinen Dramen , die durch diepolitischen Ereignisse seiner Zeit motiγiert wurden

,

nahm er die Rolle

eines Kritikers an , und gleichzeitig wollte er auf der
Seite des Verstandes und der Vernunft gegen die gef갑hrlichen Handlungen des vero.nti.,v ortungsloE, en 묘 egimes k i:impfen.
Er suchte Buhnen fur seine Dramen , und es gelang ihm , sie
fu工i Scipio und Augustus und fur sein ersten politisches

Drama , eine Komadie , 프표요 걷S 맘추곡효 Pandurie끄 regiert zu fin-

이 OHausho￡er ， Moabiter Sonette , S. 68.
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den.
Furchtlos und mit Stolz schrieb Haushofer seine
Dramen. Wenn er den Dichter Vergilius in AUgUE)t~E fragen l Ei Bt , ’lGlaubst Du denn im Ernst von mir , ich sch조'iebe nur ein Wort , das ohne Sinn ist , weil ein M 늄 chtiger
mich mahnen konnte?U

,

늄uBert er dieselbe Freiheit

,

mit

der er den Tyrannis seiner Zeit gegenliberstand und sei11
ne Dramen zum mahnenden Gewissen werden lieB.
Rainer
I

I

Hildebrandt schreibt; do.않 Haushofer die Romertrilogie
dem "hohen Herrn" mit einer personlichen Widmung liberreicht h Ei tte.

이2

Ohne Zweifel erfullen die Dramen die Anforderungen
γ。 n

politischen Schriften.
Die fruheren Gedichte , besonders die Sammlung τTon

•

938 , Gast 힘 eschenk ， sind voll mahnender und didaktischer

Elemente , die charakteristisch fur politische Dichtung
sind. Aber auch dazu gehort seine pessimistische Grundhal tung. Der Leser spurt immer deutlichen~' sein Zuruckziehen in sich selbst , das so klar aus den Moabiter
Sonetten spricht. Obwohl die Themen vieler Gedichte
politisch sind , nehmen sie einen personlichen Ton an ,
der sie aus deg Bereich politischer Dichtung hebt.
Sicher drucken γiel. e der fruheren Gedi"c"hteden
• 1Grimme , 11Nach 이 o Jahren"
Jahrgang , 1955 , s. 이 80.
이2

Hildebrandt , S.

,

곽브 Sammlun원 , 이 O

이 4.

시기

L#
lh

이G이

Hag des Dichters gegen den Nationalsozialismus aus , aber
man fragt sich , ob Haushofer

s~e

als Oppositionsgedichte

in dem Sinn , daB sie Widerstand oder Gegenhandlung erwecken sollten , beabsichtigte.

Priτrat

Da sie nur als

druck und nicht fUr allgemeine Verbreitung‘ geschrieben
wurden , scheint das nicht der Fall gewesen zu seine
Durch seine Gedichte fand Haushofer fUr die innere
Hoffnungslosigkeit , an der er litt , eine Befreiung.

r\fach

Hildebrandt waren die Dramen ITseine Art der Selbstbefreiung aus seinem gefesselten politischen Gestaltungswillen. ' 1 이 5
핀으많후;보공 힐으많엎뚫 zei 펀t

In einigen der

es

sich-t~.

daB

er liberzeugt war , daB d_ie Zeit flir Opposition vorbei war.
Andere weisen darauf hi ll., daB die
nenschlicher Kontrolle lagen.

Ereign~sse

auBerhalb

Er 딩_uBerte diese 1Jber、 zeu-

gung schon lange vor dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen

묘 egimes ，

als er liber Hitler sagte: ITEr wird

seinen Weg ganz zu Ende

몽 ehen.

γerschv‘linden ，

Dann wird er

und keiner wird wissen , wie er geendet hat.'
Wenn man Charles Hoffmanns

,이 4

Uberzeugun당

als wahr

annimmt , daB '’ the raison d ’ ':etre of this verse is not
to show others what the Third Reich is nor to arouse
their opposition to it ,
whose entries
이3

reeεtIl

,
• 4
Ibid. ,
Ibid.

a poetic diary

a variety of personal experiences ,

S.

이 4.

8.

76.

,

but rather

•

02

memories and ideas ,1I • 5 dann kann man die Moabiter
Sonette nicht als ’lpolitische Dichtung ll bezeichnen.

15Hoffmann , s. 59.
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IX: DER DICHTERISCHE UND HISTORISCHE
WERT DER f·10ABITER SONEIJI~~IE

;i
;’

;;i-

Wegen ihrer Natur und der Umstande , aus denen
die l\1oabi te￡

홈으묘앞것으

entstanden sind ,

sch 딘tzt

man sie

meistens als ein Zeugnis der inneren deutschen Widerstandsbevllegung~

Diese TJIeinung iiberschattet fast immer

eine

ihres vJertes als "reine" Dichtung.

Absch삼tzung

Felix Wassermann schreibt , daB die

펀웰협르공

Sonette

zu den wichtigsten Zeugnissen des geistigen und
Widerstands derdeutschen Obers~chicht
gegen das nationalsozialistische 묘 egime 당 ehoren •••
Han mochte sie ein dichterisches Gegenstiick zu
den Tageblicher‘n Ulrich von Hassel nennen , ein
Denkmal der gleichen Haltun당 und des 당 leichen
tragisch gescheiterten Versuchs , Deutschl 딘‘nd von
Hitler zu bξfreien， beγor es zu spat zum Wideraufbau war.'1
politisc1J e끄

Au .B erhalb Deutschlands , und besonders in Amerika
liegt

Haushofer~

Ruhm fast nur in den

1'1oabi폼￡

Sonetten.

Und ebenso werden die Moabiter Sorrette innerhalb und
auBerhalb Deutschlands haufig als eines der beriihmtesten
Zeugnisse der -deutschen "inneren Emigration" erkannt.
In einer fr i..iheren Rezension der Moabiter Sonette
schrieb Ursula
l1

믿 eyf‘ fra‘th

in

떤추고 뱉과 띨￡꼬，

wahrhaft ein Vermachtnis" sind.

da 묘

die Sonette

Sie meint auch , sie sind

.•• ein Dokument , das weit liber ein bloBes Blutzeugnis aus boser Zeit , Denkmal fiir einen Martyrer
hinausgeht ••• Denn die Vornehmheit und sittliche
Kraft eines ganzen , nicht antastbaren I" 1enschentums
leuchtet aus ihnen , das durch Haft und bemlitigende
Behandlung nicht zerbrechen , sondern zur letzten
7IIfJassermarln , F/Ionatshefte , XL , N。

1948)

,

S.

305.

. 6,
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이 04

gebracht mit der entru. ckten inner‘ en
anheimstellender Glaubigkeit beschenkt

•

In zahlreichen Literaturgeschichten und AutorenI exika findet man den I\ amen A. lbrecht Haushofer.
.J

erw8.hnen die

꿰 oabiter

nls der deutschen

Sonette als eln wichtiges

AIle
Zeu담-

~Vider‘ standsbe\rJegung.

E‘ aul Fechter lD Geschichte der Deutschen Literatur

schreibt ’ "Der klu당 e ’ fr‘ eundliche
heben

γon

]vIann

machte nle Auf-

selner literarischen Arbeit.

Vielleicht fiigte

das Schicksal es gerade darum so , daB seln Name heute
z

durch die letzte dieser Arbeiten weiterlebt."./
In selneffi

Jerk Deutsche l1 ichter und Schriftsteller‘

\A

unserer Zeit zitiert Fr‘ anz Lennartz Karl Jaspers
Worte ••• II 뀔a 띨] starkste dichterische Zeugnis vom deutschen Widerstand， "μ

urn die Sonette zu kennzeichnen.

1m Handbuch der deutschen Gegenwartsliteratur

.
findet man o_lese
~

\~Jertbestimmung:

!!}강 einen

Nachruhm ver-

dankt Haushofer den ln der letzten Haft entstandenen

79 1:"10abiter Sonette ’ eJ_nem erschu. tternden und dichterisch
gu.ltigen Zeugnis der deutschen \.Niderstandsbewegun원· !! 5
2Ursula 또leyfi’ rath ， Renzension der Moabtter Sonette in
vJelt und Wort. 1. Jahrgang , Heft 5 (Oktob 응F;‘끼켜τ강)--S: 이 51-•

3F’aul Fechter .. Geschichte der deutschen Literatur.
Giitersloh: C. Bertelsm굶륜치Terlag ， --;;텅5~건:「커용.
4Franz Lennartz~ Deutsche Dichter und Schriftsteller
unserer Zeit. Stuttgart:-합괜연젊난-K편끊 r Ve갚효g了끼959 ， S. 280.

5Dr . Hermann Kunisch (Herausgeber) , Handbuch 효웰

흐탤뚫￡뾰묘 앞똘관if떠 rtsliteratur.

VerlaOgshandlun당，

이 965 ，맨;-걷향.

Munchen:

Nymphenburεer
‘

이 05

Man kann es kaum leugnen , daB die Sonette ein
gewisses poetisches Niveau erreichen , und daB ihre
Langlebigkeit und ihr Erfolg als Gedichte der Wider-standsbewegung darauf zurlickzufiihren ist.
Zur Zeit ihres erstmaligen Erscheinens erhielten
sie zwei interessante Kritiken
und die andere aus Amerika.

eine aus Deutschland

Ursula Teyffrath

char‘ akterisiert die Sonette folgendermaBen:
Nicht spantane Lyrik ,i Uberhaupt nicht eigentlich
Dichtung sind diese Sanette , sondern in die schwin~
gende Klarheit einer edlen Kultur‘ sprache und sicher
beherrschten Kunstform gebundenes Gedankengut , worin zu dem tief im Innern bewegten Erl E? ben eine weite All 원 emeinbildung， Ankulipfungspunkte und Vergleichsm6g1ichkeiten fugt. So sind es Profile und Genrebilder ‘ die das Erlebte und Durchdachte zum Ausdruck
brihgen.6
(Man mochte Ursula Teyffrath fragen , was ihre Definition
von Dichtung eigentlich ist!)
Die in den

γereini당ten

staaten erschienene Kritik

von Hermann Salinger gibt den Sonetten als "'reine" Lyrik
eine

negatiγe

Beurteilung.

The Moabit sonnets are , nevertheless , in a sense
’ required reading: ’ not as ’ 'pure Poetry ’ but as a
case history. Obviously stemming from the neo-classic tradition andcontaining more than a strain
。 f Platen (whose perfection they never attain) they
gain upon the reader in spite of their monotony.
They are undeniably ’ sickled Of Te ' by prison pallor ,
but one feels that Haushofer ’ s poet 工'y '\.'jTould have
smelt of the lamp in an;γ case ••• In their pseudoclassical posturing , their mystical escape , their 디
hopeless grande낄E효 they are typical of their times.'

6 Te 장 f‘ frath， 뱉갈 묘표브 띤쁨 , S'. 이 51.
7Hermann Salinger , Review of the Moabit엎 효으표않훨，

in Monatshefte fur deutschen Unterricht

'l

delltsche Snrache
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Theorien liber die Bewertung eines Gedichts

sind vielseitig.

Das Abtasten der
gin원 e

haltigen Literatur
handlun당

anstrebt.

Oberfl당 che

dieser

re~ch-

liber das hinaus , was diese Be_

Jedoch gibt es

γon

Helmut Motekat

in seinem Artikel "VOID Wesen des modernen Gedichtes und
γ。 n

den M5g1ichkeiten der

王nterpretation."

eine

pr감 zise

und gliltige Abhandlung liber den dichterischen Wert eines
Gedichts.
schreibt

"Die Frage nach dem
J.VI otekat

,

f1

~vert

des modernen Gedichts , "1

kann daher nur die Frage nach seiner

inneren Wahrheit sein und danach ob diese Wahrheit in
der Gestalt des Gedichts ihre

ad~auate

und

γ。 l11zommene

Verwirklichung gefunden hat , und zwar im Zusammenwirken
aller aufgerufenen Gestaltungselemente. ’, 8
1m Raum dieser Definition versucht dann ein Gedicht
eine Erfahrung durch sprachliche Vermittlung mitzuteilen ,
so daB der Leser die Erfahrung f ‘lir sich selbst neu zu
schaffen vermag.

Es soll diesen Zweck durch eine Ver-

“

wendung der Sprache in solch einer Weise erlangen , daB
die sprachlichen und formalen Elemente sich mit dem Inhal t zlisammenfi.i gefi und wirken.
chen Gedicht

gelin당 en ，

if'lige und Gedanken

,

쟁파ne

Es wird einem erfolgrei-

Ubereinstimmung

γon

Satzge-

von Personendarstellung , Raum , Metrum ,

Wortschatz und Aufbau zu erreichen.
Die formalen Schwachen der Moabiter Gorrette sind in
8Helmut Motekat , '’ Vom Wesen des modernen Gedichtett
und von den M5glichkeiten der Interpretation , in Interpretationen modernen Lyrik. Berlin und Frankfurt a. M.
TV냄T짧r혐 oritz Dies 낭r‘v\leg ， • 958) S. 이 5 f.
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dieser Arbeit schon

erw삼hnt

vIorden , und sieher erreieht

nieht jedes Sonett de l' Sammlung eine tlbereinstimmung
von }1'orm und Inhalt.
γergessen，

lYlan soll abe l' die Umst감nde nieht

aus denen die Barrette entstanden sind.

hofer hatte keine

Mo 당 lie‘h keit ，

Haus-

die Sonette umzusehrei-

ben ode I' zu verbessern; de l' bloBe Besitz

γ。 n

Bleistift

und Papier- war \Ivahrend der Gefangenschaft streng

끼rer-

Unter diesen Umstanden ist es erstaunlieh , daB

boten.

die Sonette uberhaupt saleh eine kunstlerisehe Vollkommenheit erreiehten.
Ohne Zweifel besitzen die Moabiter Sonette die
innere VJahrhei t

,

딘ber

die Motekat sehrieb.

Wahrheit wurden sie niemals eines der

Ohne diese

wiehti휩 sten

Zeug-

nisse des inneren deutsehen Wider‘ standes geworden sein.
Hatten sie nu l' Haushofers eigenen Sehmerz , seine eigene
Enttausehung und Bitterkeit , und seinen tiefen RaE gegen das nationalsozialistisehe

Re 원 ime \r따 edergespiegelt，

dann wurde man sie schon lange

γergessen

haben abe l' aueh de l' Bi tterkei t
γieler

Sehmerz

,

de l'

haben.

Sie

Entt8.usehun당，

seiner Landsleute Ausdruek

dem

ge 당 eben.

Bier ist eine Absehatzung de l' Sonette aus dem
감않효E上끈h 효브공 효르브E뚫프흐끈 당텅흘웰멜효rts프과조;e조앓￡핀 :

Die Diehtungen Haushofers bezwingen weniger dureh
spraeh-sehopferisehe Kraft als dureh ihre~unbedin당te Mensehliehkeit und geisti동 e Zueht.9
1an muE zugeben , als

l\

S. 257.

I1

re ine ll Lyrik gelten die

9프쉴묘뾰관요깊 요르팍 엎묘고sehe끈 Gegen땐앉웰후고료보뭘묘E ，

108
Moabiter Sonette weni당， aber meiner Meinun원 nach
brauchen sie das auch nicht.

Ihre Gr~iBe besteht

nicht darin , daB sie als Sonette zu denen ersten Ranges gehoren , nicht darin , daB man sie neben die groBten
deutschen Dichtungen stellen kann.
ihrer unbedingten Menschlichkeit.

Ihre GroBe liegt in
Noch heute leben sie

als Symbol des Widerstandes 당 egen ein bases Regime.

Der

Geist der M 핀nner dieser vviderstandsbewegung hat eine
dichterische Verkorperun당 inldiesen Sonetten gefunden.
Aber auch der Geist des Menschen Albrecht Haushofer lebt
in den Moabiter Sonetten weiter.

Der Geist , der ihn zu

philosophischer Dberwindun당 des Lebens und des Todes
fuhrte , ist das

’IAndre ll ,

das er meinte , als er die 'vvorte

aus Scipio schrieb:
lIMit feiger Tat "fonnt Ihr den Korper tref‘ fen!
Das Andre nie. 1!이 O
Die

IV’'I oabiter

딩。 nette bleiben das "Andre!!

’

das

Immer-·weiter- \I\lirkende , das die Frist des Menschenlebens
weit uberlebt.

10...
,. ~
r , _.: ~_
Haushofer
, .8cipj
j)_, S. 206.
n
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